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(عِلهُ ىَكْدِ الكتاب املكدس)

ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ للكرآن الكرٍه
د .حمند رضـا احلٌرِ**

سياء حشني الغزاًِ*

تاريخ قبول البحث5217/11/52 :م

تاريخ وصول البحث5217/7/52 :م

ملخص

تتناول ىذه الدراسة (عمم نقد الكتاب المقدس) من حيث تعريفو ونشأتو وتطوره ،حتى غدا عمماً
قائماً بذاتو ،لو قواعده وضوابطو ،ثم عرضت الدراسة ألىم مظاىر تأثِّر المستشرقين بعمم نقد الكتاب

المقدس في دراساتيم لمقرآن الكريم ،متبعةً المنيجين الوصفي والتحميمي بفرعيو االستنباطي والنقدي .وقد
خمصت الدراسة إلى جممة من النتائج منيا :أن المنيج الذي سمكو المستشرقون في دراساتيم القرآنية ىو

الح ْيدة والموضوعية.
منيج إسقاطي لمناىج عمم نقد الكتاب المقدس بعيداً عن َ
الكممات المفتاحية :االستشراق ،شبيات حول القرآن الكريم ،نقد الكتاب المقدس.

Abstract
The study of the criticism of the Holy Bible and its impact on the oriental studies of
the Holy Quran, where the researcher defined the concept of criticism in general, and
then defined as a science called the Bible until it became a term attached to him, and
identified the researcher grew and developed, It has rules and controls, and justifications
and justification for criticism towards the Bible, and then the researcher presented the
most important manifestations of the Orientalists influenced the science of criticism of
the Bible in their Quranic studies, and this was by following the methods of inductive
and critical analytical. The most important conclusion of this study is that the approach
taken by the orientalists in their Quranic studies is a methodological approach to the
criticism of the Bible. The study recommends more scrutiny in dealing with oriental
writings on the Holy Quran, and caution against the malicious call that they call for rereading the Qur'anic text in accordance with the methods of criticism of the Bible and
modern scientific theories without objectivism.

املكدمْ.

الحمد هلل ِّ
السالم عمى سيد المرسمين وعمى آلو وصحبو أجمعين ،وبعد:
ُ
رب العالمين ،والصالةُ و ُ
فمن فضل اهلل عمى ىذه األمة ِ
دليل
أن اصطفاىا بالقرآن الكريم ،وجعمو كتاباً خالداً ّقي ًما ال ترى فيو عوجاً وال أمتاًَ ،
صدق ،وآيةَ حق عمى نبوة خاتم األنبياء وسيد المرسمين المبعوث رحمة لمعالمين ،صموات ربي وسالمو عميو.
من المعموم وحي ـا ونقالً أن اهلل أنزل عمى األنبياء السابقين كتباً دينيةً حوت عقائد وشرائع تنظِّم شؤون حياة أتباعيا

* باحثة.
** أستاذ مشارك ،قسم أصول الدين ،كمية الشريعة ،جامعة اليرموك.
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(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتيدييم سبل الرشاد ،ومن ىؤالء األنبياء الكرام موسى وعيسى -عمييما السالم -وقد ُج ِمعت النصوص المنسوبة إلييما بين
دفتي كتاب يدعى اليوم (بالكتاب المقدس) ،وقد حاز ىذا الكتاب عمى تقديس أىل الممتين الييودية والنصرانية .بيد أن مطالعةً
ْ
ٍ
عر ِ
ض ىذا الكتاب
باليينات ،وما ذاك إال بسبب تَ ُّ
متأنيةً لنصوص ىذا الكتاب كفيمةٌ بأن توِق َ
مع عمييا عمى ىنات ليست ّ
ف المطّ َ
وجوىره ،وأخرجتو عن الغاية التي أنزل من
مالمحو
غيرت
خالل فترات الزمن المتطاولة إلى حمالت من التنقيح والتحريفّ ،
َ
َ
مدونة تار ٍ
ٍ
ِ
ٍ
لممالحم و ِ
الفتن التي تعرضت ليا األقو ُام ،ناىيك عن العقائد والشرائع الباطمة التي
وسجل
يخية
أجميا ،فتحول إلى
حوتيا صفحاتو .وأمام ىذه الحقيقة قام عدد من عمماء الغرب بإقامة دراسات نقدية لمكتاب المقدس تكشف عن مواضع
جوة؛ وكان حصيمة ىذه الجيود
القصور والتحريف والخمل فيو مستعينين عمى ذلك بمناىج نقدية متعددة تتناسب وأىدافيم المر ّ
نشأة عمم لو أركانو وقواعده عرف بـ(عمم نقد الكتاب المقدس) .ومن ىنا فقد جاءت ىذه الدراسة؛ لتسمط الضوء عمى نشأة (عمم

ات مناديةً بضرورة تطبيق
نقد الكتاب المقدس) وتطوره ،حتى ولج عمى يد المستشرقين إلى ميدان القرآن الكريم ،فتعالت األصو ُ
ىذه المناىج والنظريات النقدية الكتابية عمى القرآن الكريم أيضاً بوصفو نصاً تاريخياً ذا مكانة؛ سعياً منيم لتحقيق مآربيم من
الطعن في مصداقية القرآن الكريم تحت مسميات حداثية براقة كالموضوعية والنزاىة والبحث العممي.
مشكلْ الدراسْ.

تتمثل مشكمة الدراسة في محاولتيا اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي وىو:



ما مدى تأثير (عمم نقد الكتاب المقدس) عمى الدراسات االستشراقية لمقرآن الكريم؟
ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة اآلتية:



ما المراد بمصطمح عمم نقد الكتاب المقدس؟ وكيف نشأ وتطور؟



ما أبرز مظاىر تأثر المستشرقين في دراستيم لمقرآن الكريم بعمم نقد الكتاب المقدس؟



ما المنيج السائد لدى المستشرقين في دراستيم لمقرآن الكريم؟

أهداف الدراسْ.

تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتية:

ٔ.

تجمية مفيوم (عمم نقد الكتاب المقدس) وبيان نشأتو وتطوره.

ٕ.

إبراز مظاىر تأثر المستشرقين (بعمم نقد الكتاب المقدس) في الدراسات االستشراقية لمقرآن الكريم.

ٖ.

الكشف عن المنيج السائد لدى المستشرقين في دراستيم لمقرآن الكريم ،والعالقة بين ىذا المسمك ومناىج (عمم نقد

الكتاب المقدس) ونظرياتو.

الدراسات الشابكْ.

لم نقف عمى دراسة متخصصة في الموضوع الذي يناقشو ىذا البحث ،إال أننا وقفنا عمى عدد من الدراسات التي تتقاطع

مع دراستنا من جية ،وتتمايز عنيا من جية أخرى ،ومن ىذه الدراسات:

ٗ ٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللْ األردىَْ يف الدراسات اإلسالمَْ ،مج ( ،)11ع ( 1110 ،)1ه2018/و
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●

بحث لألس تاذ الدكتور محمد خميفة حسن بعنوان (دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء عمم نقد الكتاب
المقدس) ،وصف الباحث دراستو بأنيا وصفية مسحية ألبرز أعمال المستشرقين المتخصصين في القرآن الكريم

والدارسين لو عمى أسس منيجية مرتبطة (بعمم نقد الكتاب المقدس) ،بينما تتمايز ىذه الدراسة عن البحث المذكور
بأنيا دراسة تأصيمية لمفيوم (عمم نقد الكتاب المقدس) ،حيث تم الحديث فييا عن نشأة ىذا العمـ ـ ـم والمراحل التي

مر بيا ،والكشف عن مظاىر تأثر المستشرقين بو في دراستيم لمقرآن الكريم ،وىذا ما خمت منو الدراسة السابقة

لمدكتور محمد خميفة.

●

كتاب بعنوان( :تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس) لمدكتور يوسف الكالم ،استوعبت ىذه
الدراسة الحديث عن متعمقات (عمم نقد الكتاب المقدس) من حيث التعريف بو وأشير مناىجو ومشكمة تدوين أسفاره

وتقنينيا ،ونماذج تطبيقية نقدية من العيدين ،والمشكالت التي أفرزتيا حركة نقد الكتاب المقدس وموقف الكنيسة

منيا ،وتتقاطع ىذه الدراسة مع بحثي ىذا في مسألة تتبُّع مسيرة الحركة النقدية لمكتاب المقدس ،وبيان الحاجة إلى

نقد النصوص ،وستضيف ىذه الدراسة مظاىر تأثر المستشرقين بعمم نقد الكتاب المقدس في تناوليم لمدراسات

القرآنية والمنيج الذي اتبعوه لتحقيق ذلك.

●

بحث بعنوان (القراءات الحداثية لمقرآن الكريم ومناىج نقد الكتاب المقدس) لمدكتور يوسف الكالم ،سعى الباحث من
خاللو إلى بيان اإلشكاالت المتعمقة بالقرآن الكريم عند أصحاب القراءات الحداثية ،ومن ضمنيا دعوى أىمية تطبيق

مناىج نقد الكتاب المقدس عمى القرآن الكريم ،فكانت نقطة االتفاق بيننا في بيان تأثر الدراسات القرآنية االستشراقية

الكالم إلى الحداثيين العرب مبينا مدى تأثرىم بمناىج
(بعمم نقد الكتاب المقدس) ،واختمفنا في الوجية فاتجو الدكتور ّ

ونظريات (عمم نقد الكتاب المقدس) ،واتجينا في بحثنا ىذا إلى تأثر المستشرقين بيذا العمم في دراساتيم القرآنية.
●

بحث لمدكتور عبد الحكيم فرحات بعنوان (إشكالية تأثر القرآن باألناجيل) ،حيث قام الباحث بفحص النظرية القائمة
بأن القرآن امتداد تاريخي لألناجيل ،وانتحال محمدي لممعرفة النصرانية ،وذلك عبر أنموذج نقدي يعتمد عمى
مقدمتين منيجيتين متكاممتين ،وىما :توافق القرآن واإلنجيل في الرؤية ،ووجود النصرانية في الحيز التاريخي الذي

َّ
نفي التأثر
ظير فيو النص القرآني .وكان ىدف الباحث رد شبية تأثر القرآن الكريم باإلنجيل واقتباسو منو ،وكذا َ
اإلسالمي باألفكار النصرانية بدافع الوجود النصراني في الحيز المحمدي ،بينما كانت دراستنا قائم ًة عمى التعريف
(بعمم نقد الكتاب المقدس) نشأتو وتطوره ،وتأثر المستشرقين بو في الدراسات القرآنية.

●

بحث بعنوان (منيج اإلسقاط في الدراسات القرآنية عند المستشرقين) لمدكتور محمد عامر عبد الحميد مظاىري،
تناول الباحث ما كتبو المستشرقون عن القرآن الكريم وعمومو مستخدمين في ذلك المنيج اإلسقاطي ،ويمتاز ىذا
البحث عن دراستنا ىذه بالتركيز عمى قضية اإلسقاط التي ىي إحدى مطالب ىذه الدراسة ،وىناك بحث شبيو لو

موسوم (باإلسقاط في مناىج المستشرقين والمبشرين لمدكتور شوقي أبو خميل) ،تحدث فيو أيضا عن إسقاطات
المستشرقين في الدراسات القرآنية.

ميوجَْ الدراسْ.

اتبعت ىذه الدراسة منيجين األول :المنيج الوصفي وذلك من خالل تتبع نشأة عمم نقد الكتاب المقدس والمراحل التي
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(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مر بيا .والثاني :المنيج التحميمي بفرعيو :االستنباطي والنقدي .أما االستنباطي فمن أجل استنباط مظاىر تأثر الدراسات
االستشراقية القرآنية بمناىج عمم نقد الكتاب المقدس .وأما النقدي فكان استخدامو في صعيد نقد مسمك المستشرقين في
إسقاط مناىج عمم نقد الكتاب المقدس عمى القرآن الكريم.
خطْ الدراسْ.

جاءت ىذه الدراسة في مقدمة ومبحثين وخاتمة ،وىي عمى النحو اآلتي:

المقدمة :اشتممت عمى أىمية الدراسة ومشكمتيا ومنيجيا وحدودىا والدراسات السابقة وخطة الدراسة.
المبحث األول( :عمم نقد الكتاب المقدس) المصطمح والنشأة .وفيو مطمبان:
المطمب األول :التعريف (بعمم نقد الكتاب المقدس).
المطمب الثاني :نشأة (عمم نقد الكتاب المقدس) وتطوره.
المبحث الثاني :تأثر المستشرقين بعمم نقد الكتاب المقدس في الدراسات القرآنية .وفيو مطمبان:
المطمب األول :مظاىر تأثر المستشرقين بعمم نقد الكتاب المقدس في الدراسات القرآنية.
المطمب الثاني :منيج اإلسقاط عند المستشرقين في الدراسات القرآنية.
الخاتمة :واحتوت عمى النتائج والتوصيات.
املبحح األًل:
(عله ىكد الكتاب املكدس) التعرٍف ًاليشأّ.
قبل الولوج في ىذا المبحث يمكن القول :إنو كان لمتقدم الذي أحرزتو البشرية في القرن المنصرم في شتى
عصر االنفجار المعرفي والتقدم العممي؛ إذ قُ ّدر فيو لمناس أن يتعرفوا
عد ىذا العصر
أثر في ّ
مجاالت وميادين المعرفةٌ ،
َ
عمى بعض أسرار التاريخ السحيق وخفاياه ،من خالل ما تم اكتشافو وتحميمو من مخطوطات ووثائق تاريخية غيرت
مسار الدراسات واألبحاث اإلنسانية ،ويعود الفضل في الكشف عن ىذه الحقائق لمحركة العممية النقدية ،التي خاضت
غمار ىذه الوثائق والمخطوطات التاريخية ،ووضعتيا تحت مجير التحقيق والتدقيق.
ومن ضمن الكشوف المعرفية ما يخص جانب الديانات ونصوصيا المقدسة؛ حيث يعد توثيق النصوص الدينية من
أىميةً؛ لما ينبني عميو من التثبت من صحة المعتقد والشريعة المذين يمثميما النص الديني.
أكثر فروع المعرفة اإلنسانية ّ
وأسيمت ىذه الموجة من الكشوفات في الوقوف عمى أخطاء خطيرة في نصوص الكتاب الذي طالما وصف بالقداسة،
وأحيط بياالت التبجيل فرفع عن طاولة البحث والنقاش ،مما أسقط عنو قناع التقديس ووضعو في مصاف النصوص
البشرية األخرى.
وسنتناول في ىذا المبحث الحديث عن تعريف مصطمح (عمم نقد الكتاب المقدس) ،ونشأة ىذا العمم وتطوره حتى غداً

عمما قائما بذاتو لو أصولو وضوابطو عمى النحو اآلتي:
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املطلب األًل :التعرٍف (بعله ىكد الكتاب املكدس) (.)The Science of Biblical Criticism
لموصول إلى تعريف جامع مانع ليذا المصطمح ال بد من تعريف مفرداتو أوال ،فأما النقد فمداره عمى التمييز ما

)ٕ(
النقد بإصدار الحكم عمى الشيء وتقر ِ
ير النظرة إليو ،من
بين الغث والسمين)ٔ( ،ويأتي بمعنى إظيار العيوب
ويعنى ُ
ُ
خالل عمميات عممية منيجية متسمسمة؛ بغية التمييز بين األمور ،يقوم بيا جماعة من الناقدين األ ْكفَاء من ذوي الخبرة

واالختصاص المؤىمين لمقيام بالميام النقدية في فن ما)ٖ).

وأما "الكتاب المقدس" فيطمق عمى مجموع العيدين القديم (العتيق) والجديد ،ويطمق عميو اسم (بيبل) ( )Bibleوىو

فيدعون أنو كتب بواسطة الذين
لفظ يوناني معناه (الكتاب) ،فأما العيد القديم الذي ىو القسم األول من الكتاب المقدسّ ،
يدعون أن العيد الجديد كتب باإلليام بعد عيسى « ،(ٗ)والعيد القديم» مصطمح يستخدمو
كانوا قبل عيسى  ،في حين ّ

المسيحيون لإلشارة إلى كتاب الييود َّ
ستخدم مصطمح «العيد الجديد»؛ لإلشارة إلى األسفار التي تتضمنيا
المقدس ،بينما ُي َ
األناجيل األربعة والى أعمال الرسل ورسائميم)٘(.
وجاءت تعريفات عدة لممركب اإلضافي (عمم نقد الكتاب المقدس) .ومن ىذه التعريفات عند المستشرقين تعريف (زالمان

شازار) بأنو :عبارة عن الطرق المستخدمة لفيم الكتابات المقدسة ،ودراسة أقوال األنبياء دراسة متعمقة وتنقيحيا ونقدىا).)ٙ

وقد أشار(آرثر جفري) في مقدمة كتاب المصاحف إلى غاية ىذا العمم بأنو التنقيب عن تطور الكتب المقدسة

القديمة ،وعما حصل ليا من التغيير ،األمر الذي ّأدى إلى التنازع بين أىل النقل وأىل العقل .أما أىل النقل من الييود
والنصارى فاعتمدوا عمى آراء القدماء وعمى التخيالت التي ورثوىا عن آبائيم وأجدادىم ،فقالوا :إن ىذا البحث التحميمي وكل
فحص في تاريخ الكتاب المقدس ليس إال طعنا في الدين ،ونسبوا إلى ىؤالء الباحثين عدم اإليمان .وأما أىل التنقيب
فطريقتيم في البحث أن يجمعوا اآلراء والظنون واألوىام والتصورات بأجمعيا ليستنتجوا بالفحص واالكتشاف ما كان منيا

مطابقا لممكان والزمان وظروف األحوال ،معتبرين المتن دون اإلسناد ،يجتيدون في إقامة نص التوراة واإلنجيل كما أقيم

نص قصائد ىوميروس أو نص رسائل أرسطو الفيمسوف(.)ٚ

ويؤخذ عمى ىذه التعريفات تركيزىا عمى دراسة المتن ونقده دون السند ،بينما يسجل ليا اعترافيا بوقوع التغيير في

الكتاب المقدس وتعرضو لمراحل تطورية ،حيث تركت البيئات المتعددة بصماتيا عمى صفحاتو.

إن مصطمح النقد يستجمب المعنى السمبي في النفس ،ومن ىنا حاول مؤلفو تاريخ الكتاب المقدس أن يبعدوا ىذا االعتقاد

عن الذىن ،ويعمموا الغاية من نقد كتابيم المقدس بأنيا تفسيرية محضة فقالوا" :إن اليدف من ىذه الدراسات ليس ىو النقض

واكتشاف األخطاء في الكتاب المقدس ،ولكن فحص النصوص لمتأكد مما كان يريد ال ُكتّاب من البشر أن يعبروا عنو").(ٛ
ومن التعريفَات الحسنة لـ(عمم نقد الكتاب المقدس) أنو :العمم الذي ييدف إلى إبراز سائر المشكالت الخاصة بنصوص

الكتاب المقدس وتوضيحيا ،كوجود التناقضات بينيا وعدم االتساق فيما بينيا ،ودراستيا باعتبارىا نصوصا تاريخية في
ضوء المعطيات التاريخية ،وبالتالي وضع أساس لمدراسات األخرى ،االجتماعية والتاريخية والدينية ،التي تتناول العصور

التي تم فييا وضع الكتاب المقدس وتدوينو).(ٜ

ويسعى ىذا العمم إلى تحديد طرق وصول النص إلينا ،وتحديد قيمتو وفائدتو األدبية والتاريخية والالىوتية ،ولتحقيق

غايتو فإنو يستخدم مناىج نقد النصوص القديمة كمنيج نقد النص ،والنقد األدبي ،والنقد التاريخي ،والنقد الداخمي والنقد الخارجي،
والمنيج الفيمولوجي)ٓٔ(.
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(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املطلب الجاىُ( :عله ىكد الكتاب املكدس) ىشأتى ًتطٌري.
أولً :مسوغات نقد الكتب المقدسة.

كانت البدايات في نقد النصوص الدينية من الكتاب المقدس بعيديو ،حيث برزت الحاجة إلى نقد الكتاب المقدس وذلك

العتبارات عدة تتمثل فيما يخص العيد القديم فيما يأتي:
ٔ)

أنو نص أدبي قديم ،يحتوي عمى المالحم ،ويخبر عن أحداث التاريخ السحيق التي ترجع إلى قرون بعيدة قبل الميالد،

بأسموب ركيك مميء باألخطاء والتناقضات.

ٕ) ظيور نسخ متعددة غير متطابقة ،فقد تعرضت التوراة بعد موسى  لمضياعَّ ،
ايات شفوية تناقميا
وحل محميا رو ٌ
الييود ،وبعد ما يقارب من ثمانية قرون دونت ىذه الروايات الشفوية عمى يد عز ار الكاتب)ٔٔ( الذي اكتسب بيذا العمل
مكانة مرموقة عند الييود رفعوه بيا إلى مرتبة التقديس)ٕٔ(.

وأمر آخر يجده الباحث في الطبقات األُول لتاريخ النصارى ،وىو أمر موجب لقمة ُّ
الن َسخ ،وامكان تحريف المحرفين؛
إذ تشيد تواريخيم بأنيم إلى ثالثمائة سنة كانوا مبتمين بأنواع المحن والباليا ،ووقع عمييم عشر قتالت عظيمة ،ال يتصور
فييا كثرة النسخ ،وال محافظة الكتب كما ينبغي ،وال تصحيحيا وال تحقيقيا ،ويكون لممحرفين في أمثال ىذه األوقات مجال

كثير لمتحريف)ٖٔ(.

ِ
رق الييودية واختالفيا حول نص العيد القديم ،فقد افترقت األمة الييودية خالل تاريخيا الطويل إلى فرق كثيرة،
ٖ)
الف ُ
تباينت آرائيا وتعددت مواقفيا من أسفار العيد القديم ،ويتبين لنا ىذا من خالل النظر إلى بعض ىذه الفرق كفرقة السامريين)ٗٔ(،
التي ال تعترف إال باألسفار الستة األولى فقط من العيد القديم ،وليا تفسيرىا الخاص لمتوراة ،وترفض بقية أسفار العيد
(٘ٔ)

القديم ،وترفض كذلك (التممود)
)(ٔٚ

وأما (فرقة القرائين)

وكل الشروح التي بنيت عميو ،وتعتقد ىذه الفرقة أن التوراة محرفة حرفيا (عز ار الكاتب)(،)ٔٙ

فال تعترف إال بأسفار العيد القديم ،وترفض التراث الشفوي غير المكتوب ،ويرفضون التممود ،وجعموا

المنزل المسمى "المقرا" ،وليذا السبب سمي أتباعيا (القرائين)،
المرجع األول واألخير في الدين ىو النص المقدس المكتوب ّ
في حين أن الييود (الربانيين) عمى النقيض تماما من الفرقتين السابقتين ،إذ يعترفون (بالمشنا)( )ٔٛوالتممود ،وليما عندىم
نفس القدسية التي "لممقرا" ،ومن ىنا نشأت المشاكل الفظيعة بين ىذه الفرق).(ٜٔ
ٗ)

سببيا الشتات والظروف التي رافقتو من سبي واستعباد،
اختالف البيئات الييودية ،إذ عايش الييود بيئات مختمفة ّ

فتنقموا ما بين بيئات متعددة :األولى منيا وثنية واألخرى موحدة – مسممة ومسيحية -واألخيرة معاصرة تنتشر فييا مذاىب
اإللحاد والعممانية ،فأخذت ىذه البيئات موقعا عندىم وكان أثرىا بالغاً عمى ديانتيم ،وتأثروا بالجدل الديني الذي كان
عمى أشده في تمك البالد ،مما أدى إلى تطور نقد الكتب المقدسة الييودية في ىذه البيئات)ٕٓ(.

أما فيما يخص العيد الجديد فقد لعبت الكنيسة دو اًر ميماً في تطور مسيرة عمم نقد الكتاب المقدس ،وذلك من خالل

جممة من التصرفات أثارت بيا حفيظة الجميور ،استأثرت ورجاليا في الماضي بحق االطالع عمى كتابيا المقدس ،وحق

تفسيره وقراءة نصوصو عمى األتباع في المواسم واألعياد ،وأكد ىذا القول ابن حزم بقولو"َ :وِفي َنص توراتيم أَنيم َك ُانوا َال
ِ
َّ
ص التَّ ْوَراة َك َما أوردنا أَن يقرأه َعمَْي ِيم الكوىن
يْمزميُم اْل َم ِجيء إِلَى َبيت اْل ُمقَ ّدس ِإال ثَ َالث َمَّرات في كل سنة فَقَط ،فَِإَّن َما أَمر بَِن ّ
اجتِ َماعيم فَقَط ،فَثَبت أََّنيَا لم تكن إِ َّال ِفي الييكل فَقَط ِع ْند الكوىن الياروني فَقَط َال ِع ْند أحد سواهُ")ٕٔ(.
الياروني ِع ْند ْ
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وحظرت الكنيسة عمى أتباعيا وغير رىبانيا مدارستو وتفسيره ونقمو عن لغتو؛ لعمميا بما فيو من وىنات خشية منيا
عمى مكانتيا وىيبتيا ،مما أوجد حاج اًز منيعاً بين عامة أىل الكتاب وبين كتابيم المقدس ،إذ جميم ال يفيم لغتو القديمة،
ومن غير المستطاع ترجمتو إلى لغة يفيميا العامة)ٕٕ(.

وأما القرآن الكريم فمم يكن بحاجة إلى أن يصدم الناس بنصوصو فييبوا النتقاده)ٖٕ( ،ويفزعوا إلى مبارزتو والرد

عميو؛ وما ذلك إال ألنو الكتاب الوحيد الذي دعا خصومو إلى المجادلة والمنازلة منذ نزولو عمى محمد بن عبد اهلل عميو
أفضل الصالة وأتم التسميم ،فكانت نصوصو مكشوفة يحفظيا الصغير والكبير العالم واألمي عمى حد سواء ،تحدى البشرية
اء البيان عن مجاراتو ،وال تزال وجوه إعجازه المختمفة
جمعاء أن يأتوا بمثل أقصر سورة منو ،فعجز
ُ
العرب فحو ُل الشعر وأمر ُ
تبير الناس جميعا المؤمن منيم والكافر ،فأذعن الجميع لصدقو ،وأيقنوا بألوىية مصدره ،فيو الكتاب الذي ال تنقضي
عجائبو ،وال يخمق عمى كثرة الرد ،تنزيل من حكيم حميد)ٕٗ(.

ثانياً :نشأة عمم نقد الكتاب المقدس.

جاء عصر النيضة حامال بين طياتو بذور اإلصالح الديني؛ نتيجة االحتقان الذي تولد لدى المسيحيين بسبب

تصرفات الكنيسة ،فبرز جدل ديني بين طائفتي البروتستانت

)ٕ٘(

والكاثوليك) ،(ٕٙتحققت عمى إثره إنجازات ميمة من

أبرزىا إخراج الكتاب المقدس من معتقمو ،حيث قامت الفرقة األولى منيما بترجمتو إلى المغات الحديثة ،فم ّكنت جميع

قطاعات الناس خارج أسوار الكنيسة من مطالعة ىذا الكتاب والنظر فيو ،فحصل ما كانت تخشاه الكنيسة ورجاليا من

مالحظة الناس لألخطاء والتناقضات الموجودة في الكتاب المقدس بعيديو ،سواء أكانت عممية ،أم تاريخية ،أم لغوية

أسموبية ،فظيرت الحاجة إلى نقد ىذا الكتاب لموقوف عمى الحق بشأنو).(ٕٚ

وبمغ الجدل الديني منتياه فَ ُع َّد الشك في قدسية الكتاب المقدس ذنباً من الذنوب التي تستوجب عقوبة اإلعدام في
المذىب الكاثوليكي ،بينما األمر مختمف عند البروتستانت ،حيث يصرح السو ُاد األعظم من عممائيم أن الكتاب المقدس بكل
)(ٕٛ

تأكيد من تأليف البشر ،كما يحتوي عمى كثير من األخطاء والتناقضات ،ونقال عن مقال (الرنست فالتر شميث)

في

الكتاب الذي
كتاب النصرانية الحرة ،يصرح بأنو ينبغي عمى الكنائس إظيار الشجاعة والتمسك بأن الكتاب المقدس ليس ىو
َ
يجب أن ننفق في سبيمو بدال من التعتيم الدائم لمحقائق الواضحة وطمسيا).(ٕٜ
)ٖٓ(

وأمام ىذه التناقضات واالختالفات التي حظيت بيا نصوص الكتاب المقدس

غدا االتجاه إلى نقده عمالً حتمياً

ىبان وغير رىبان -بعد عصر النيضة والتنوير ،إلى البحث عن تاريخ الكتاب
ال محالة ،مما حدا بعممائيم ومفكرييم –ر َ
المقدس ،وتعريض نصوصو لمنقد والتمحيص في ضوء المعارف الحديثة ،وتطبيق المناىج النقدية التي اتبعوىا في نقد
كتابات اإلغريق واليونان عميو؛ لمعرفة الظروف التاريخية التي مر بيا تدوين ىذه النصوص ومؤلفييا ،ومدى الوثوق
بصحتيا؛ وبغية الوقوف عمى نسخة معتمدة متفق عمييا عند األغمبية منيم؛ لقطع الخالف حولو.
نبينيا بإيجاز فيما يأتي:
من ىنا يمحظ المتتبع (لعمم نقد الكتاب المقدس) أنو مر بمراحل وأطوار ّ
ٔ -المرحمة األولى (مرحمة التكوين أو اإلشارات):

ُع ِّدت ىذه المرحمة بمثابة الش اررة األولى النطالق (عمم نقد الكتاب المقدس) ،حيث برز الرأي القائل بأن التوراة تشمل
)ٖٔ(
ٍ
الربِّي (يتسحاق بن يشيش) ،لكنو اختفى من عند العامة حتى جاء ابن عز ار
في ثناياىا
إضافات متأخرةً مختمفة عمى يد ِّ
اجمللْ األردىَْ يف الدراسات اإلسالمَْ ،مج ( ،)11ع (1110 ،)1ه2018/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال بأن موسى ليس ىو مؤلف التوراة ،فساد اعتقاد بين نقاد العيد القديم بأن ابن عز ار ىو أول من أشار إلى ىذا الرأي)ٕٖ(.

وفي الحقيقة ُّ
يعد (ابن عزرا) ناقالً عن أساتذتو من العمماء المسممين في األندلس ومتأث اًر بيم ،حيث كان لمعمماء المسممين

قصب السبق في ميدان الدراسات النقدية الكتابية التي ازدىرت بشكل خاص في الفترة ما بين القرن الحادي عشر (ابن حزم
األندلسي في الغرب) والقرن الرابع عشر (ابن قيم الجوزية في الشرق) وكانوا رو َاد ىذا العمم ،فقد الحظوا أن ما ينسبو العيد
القديم إلى األنبياء من جرائمُ ،ي ُّ
عد دخيالً عمى النص األصمي)ٖٖ( مستفيدين من تصريح القرآن الكريم بنظريتين ىما عماد
)ٖٗ(
النقد الغربي الحديث ،وىما نظرية التحريف والتبديل ،ونظرية تعدد المصادر ،وتصرح الدكتورة (حافا الزاروس يافيو)
بيذه الحقيقة فتقول" :إنو من المقبول أن نفترض أن العمماء المسممين اقتربوا في معظم مادتيم األدبية النقدية من كل من

النقد األعمى والنقد النصي أكثر مما قام بو النقد القديم السابق عمى اإلسالم ،ومن المقبول بالمثل أن ندعي أن المسممين
نقموا فيما بعد ىذه المادة التي أثروىا ،وقاموا بوضع التفاصيل ليا بطريقة نظامية مرة أخرى إلى أوروبا؛ إذ إنيا ساعدت
عمى تمييد الطريق لنقد التوراة األوروبي الحديث ،ومن المحتمل أن ابن حزم كان ىو المؤسس األول لمجدليات اإلسالمية

ضد التوراة واإلنجيل")ٖ٘(.

القرائي (حيوي البمخي))،(ٖٙ
ثم ظير نقد العيد القديم في الغرب كدراسة عممية في القرن التاسع عمى يد المؤلف الييودي ّ
وجاء بعده (إسحاق أبرابانيل)) (ٖٚالذي َّ
قدم أول دراسة عممية لنصوص العيد القديم) ،(ٖٛبيد أن ىذه المحاوالت كانت فردية
ومتفرقة .ويعد وضع التشكيل ىو الحدث األكثر أىمية في تاريخ نقد العيد القديم في ىذه المرحمة؛ لما لو من أىمية في
ضبط النص ،وتم ىذا العمل عن طريق مقارنة المخطوطات ببعضيا ،ونظ ار لتعدد النسخ كان الترجيح يتم أحيانا عن
طريق تصوراتيم واجتياداتيم ،وتتضح خطورة عمل أصحاب التشكيل أنيم قاموا بتغيير أكثر من ألف وثالثمئة عبارة من

عبارات العيد القديم ،وىذه التغييرات ىي نتيجة إبدال الحروف والنبر واألسماء ،بل إبدال عبارات كاممة تغير قصد

النصوص ،وال شك أن ىذه التغييرات كان ليا صدى كبير في تطور نقد العيد القديم).(ٖٜ

ٕ -المرحمة الثانية (مرحمة النضوج والتأسيس) :بقيت عممية نقد الكتاب المقدس ال تتعدى محاوالت فردية حتى كان

ظيورىا بوصفيا عمماً قائماً بذاتو بمعناه الحديث عمى يد الفيمسوف الييودي (إسبينوزا))ٓٗ( والذي ُي َع ُّد من أوائل المفكرين الذين
وضعوا دعائم ىذا العمم ،حيث خرج بنتائج كانت بمثابة الصاعقة حين أعمن أن أسفار موسى ليست من تأليف موسى ،وأن
عز ار الكاتب ىو مؤلفيا الحقيقي)ٔٗ(.

وبعد ذلك تتابع العمماء الغربيون عمى دراسة العيد القديم من وجية نظر نقدية ،وممن اشتير منيم بحمل لواء النقد

في ىذه المرحمة سبينو از ،وريتشارد سيمون)ٕٗ(.

ٖ -المرحمة الثالثة (مرحمة التقعيد) :بدأت حركة نقد الكتاب المقدس بشكل فعمي في القرن السابع عشر الميالدي،
وفي ىذه المرحمة بدأ وضع أسس نقد الكتاب المقدس وقواعده ،وذلك بتطبيق مناىج النقد التاريخي والفيمولوجي عمى

نصوص الكتاب المقدس ،خصوصا بعد النجاح الذي حققو المنيجان المذكوران في دراسة المخطوطات اإلغريقية)ٖٗ(.

ويعد (فمياوزن))ٗٗ( من أشير مؤسسي الحركة النقدية الكتابية ،كما ُّ
يعد مؤسس مدرسة متكاممة لعمم نقد الكتاب المقدس

عده أيضاً مؤسس عمم (نقد القرآن الكريم))٘ٗ( ،واحتل (فمياوزن) مرتبة زعيم جماعة الباحثين ،واستحق
في الغرب ،ويمكن ّ
لشرطي العمل في نقد الكتب المقدسة أوليما :التخصص في نقد العيد القديم ،والتخصص في اإلسالم
ىذه المرتبة لتحقيقو
ْ
ٓ ٚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللْ األردىَْ يف الدراسات اإلسالمَْ ،مج ( ،)11ع ( 1110 ،)1ه2018/و
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-Hawari: (????? ?????? ?????? ??????) ????? ?? ???????? ??????????? ?????? ?????? The (Science of Biblical Criticism) and its Effect on the Oriental Studie

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سياء الغزاًِ ًحمند احلٌرِ

والقرآن الكريم ،ىذا وقد أفاد (فمياوزن) من النظريات القرآنية في نقد التوراة).(ٗٙ

وفي القرن الثامن عشر حمل لواء النقد(فولتير)) ،(ٗٚثم انبثقت حركة اإلصالحيين عمى يد (موسى مندلسون)(،)ٗٛ

الذي كان من أعظم من تأثر بايديولوجية عصره في نشر مبادئ فمسفة التنوير بين الييود ،وقامت فرقة اإلصالحيين

ىذه كردة فعل طبيعي لقرون التزمت والظممات ،فأعطت آراء (مندلسون) التحررية رؤية جديدة لعمم نقد الكتاب المقدس،
حيث تمثمت خالصتيا في أن الييود يجب أن يخرجوا من قوقعتيم العنصرية ويندمجوا مع العصر؛ إذ الييودية دين
وليست جنسية ،فكره أصحابيا المشنة والتممود ،وجعموا منبع التشريع الوحيد ىو الكتاب المقدس ،ومالوا إلى التساىل في
فغير أتباع (مندلسون) كثير من الشرائع والطقوس التقميدية ،لكي يعطوا الدين الييودي صورة
األحكام لمتيسير عمى الناسّ ،
إنسانية ،وجاء تصور (مندلسون) لمدين الييودي عمى أنو شريعة فقط بعيدة عن العقيدة ،فالمبادئ والقصص التاريخية في
التوراة ليست في رأيو من العقيدة الييودية ،فأراد (مندلسون) بذلك أن يحرر المفكر الييودي من قيوده الدينية ،فال عقيدة وال

معجزات ،بينما السموك ينبغي أن يتقيد بشريعة الييود(.(ٜٗ

حتى إذا جاء القرن التاسع عشر كانت دراسة نقد الكتاب المقدس قد أصبحت عمما قائما بذاتو ال عالقة لو تقريباً

بمشاعر الناس الدينية ،مثل التاريخ اإلغريقي القديم ،حيث ُيخضعون معطيات الكتاب المقدس لطبائع األدب البشري
وخصائصو)ٓ٘(.

وقد تفرع عن (عمم نقد الكتاب المقدس) عممانيما :عمم نقد العيد القديم  )Old Testament) Criticismوعمم نقد العيد
)ٔ٘(

الجديد ( ،)New Testament Criticismويقسم النقد الكتابي بشكل عام إلى قسمين :النقد العالي أو األعمى Higher
)ٕ٘(

 ،Criticismوالنقد األدنى أو النقد النصي
الكتابي واستخراج مكنوناتو وحقائقو.

 .Lower Or Textual Criticismوكان ليذه العموم أثرىا في تحميل النص

املبحح الجاىُ:

تأثر املشتشرقني بعله ىكد الكتاب املكدس يف الدراسات الكرآىَْ.
أقبل المستشرقون الغربيون عمى مائدة القرآن الكريم ،يحممون في جعبتيم أفكا اًر دخيمة ومناىج غريبة عن بيئة القرآن

الكريم وطبيعتو؛ بغية تحقيق مقررات سابقة ُنقشت في أذىانيم وفي سويداء قموبيم ،وطبعت عمى صفحات كتبيم يغذييا
مداد التعصب األسود والتحيز المقيت.

فكان ميدان الدراسات القرآنية رحباً وخصباً ،عبثت فيو أقالم المستشرقين ،وقد أغرتيم دراسات وخبرات سابقة ليم في

الكتاب المقدس ،أوقعتيم في أخطاء وخمط وتناقض ،فنالوا من القرآن الكريم ظانين أن األمر بينيما سواء)ٖ٘(.
املطلب األًل :مظاهر تأثر املشتشرقني (بعله ىكد الكتاب املكدس) يف الدراسات الكرآىَْ.

ويبدو تأثر المستشرقين واضحا بعمم نقد الكتاب المقدس في دراستيم لمقرآن الكريم من خالل قضايا عده يبدو أكثرىا

أىمية ووضوحاً ما يأتي:

أولًّ :ادعاء ضياع شيء من القرآن الكريم نتيجة تأخر تدوينو ،ودليمو االختالف بين النسخ غير الرسمية عند بعض األفراد من
الصحابة ،والنسخة الرسمية المدونة في المصحف العثماني ،وقد جاءت ىذه الدعوى عند المستشرقين تأث اًر بتاريخ تدوي ـ ـن
اجمللْ األردىَْ يف الدراسات اإلسالمَْ ،مج ( ،)11ع (1110 ،)1ه2018/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍ
أسفار منو)ٗ٘(.
الكتاب المقدس ،والصراع الطويل الذي مر بو اعتماد واخراج

وىا ىو (سبينوزا) وغيره من الباحثين يعمنون حقائق بشأن ضياع بعض أسفار العيد القديم وكاتبو الحقيقي)٘٘(،

وفي إطار تأثر المستشرقين بيذه القضية ظيرت دعوى نقص القرآن الكريم عند المستشرقين) ،(٘ٙوذلك اعتمادا عمى

روايات ال تصح وردت في بعض الكتب المتأخرة التي اعتمدت جمع الروايات بال تمحيص وال تحقيق كابن أبي داود في

المصاحف( ،)٘ٚولكن ىذا ىو ديدن المستشرقين ومنيجيم في تصيد األخطاء عن طريق نبش الروايات المدفونة في كتب
لم تمتزم الصحة في إيراد مروياتيا ،معرضين عن الروايات الصحيحة ،والمصادر الموثوقة في ىذا الموضوع؛ ولعل مرادىم من
ذلك إثبات اختالف ِف َرق المسممين فيما بينيم في النصوص القرآنية ومدى اعتمادىا عندىم.
تقول المستشرقة الييودية (حافا الزاروس)" :فكما أن فكرة تحريف التوراة فكرة رئيسية في القرآن ،لقد اتبع ُكتّاب
مسممون متأخرون القرآن بشدة ،ولقد لعبت فكرة التحريف دو اًر في الجدليات الداخمية بين الشيعة وأىل السنة بخصوص
القرآن ذاتو").(٘ٛ

أن ما صدق عمى
وينبأ ىذا عن خطورة التأثر بعمم نقد الكتاب المقدس في مجال الدراسات القرآنية االستشراقية ،إال ّ
الكتاب المقدس من اختالف بين طوائفيم في اعتماد أسفار والغاء أخرى- ،كما ىو الحال بين طائفتي الكاثوليك والبروتستانت،

حيث أضافت األولى أسفا ار ال تعترف بيا الطائفة األخيرة ،وعدتيا مكذوبة منحولة وىي المطمق عمييا أسفار "أبوكريفا")-(ٜ٘
ال يصدق عمى القرآن الكريم بالتأكيد؛ لما ثبت باألدلة القاطعة والروايات الموثوقة واجماع المسممين عمى صحة النص
القرآني وثبوتو)ٓ.(ٙ

ثانياً :نظرية التأثر والقتباس)ٔ.(ٙ

تبين لدارسي الكتاب المقدس من الىوتيين وغيرىم أن كتابيم المقدس قد تأثر بعوامل ومؤثرات عدة أسيمت في تكوينو،

أظيرت حقيقة بشرية األسفار المقدسة)ٕ.(ٙ

ثم جاء المستشرقون فقاسوا القرآن الكريم عمى الكتاب المقدس وخرجوا بنتائج ،أشدىا خطورة زعميم أن القرآن الكريم

نصا إلييا ،ومن قياسيم الفاسد قوليم كما أن تقنين أسفار الكتاب المقدس عرف
مدونة بشرية ،ونعتوه بالعمل األدبي وأنو ليس ّ
مدا وجزرا ،إلى أن حسم الييود شأن أسفار عيدىم القديم في مجمع يمنية سنةٓٚم)ٖ .(ٙواستمرت نقاشات المسيحيين بشأن
أسفار العيدين منذ مجمع نيقية سنة ٕٖ٘م)ٗ ،(ٙإلى أن تم الحسم فييا بشكل نيائي في مجمع ترنت)٘ ،(ٙفكذلك القرآن الكريم

مر بمراحل مشابية حتى تم اعتماده وتقنينو).(ٙٙ

يذكر العالم المسيحي (استروك) أدلة كثيرة عمى نفي وحي بعض أسفار العيد القديم كسفر التكوين ،ويضع فرضيات

حول المصادر التي يبدو أن موسى اعتمد عمييا في تأليف سفر التكوين ،ويبدو تأثر المستشرقين ىنا بشأن القرآن الكريم،

لما ادعوا أن النبي  ىو َمن كتب القرآن ،مستعينا بمصادر استقاىا من الييود والنصارى).(ٙٚ
لكن المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن ىذه الفرية قديمة حديثة ،نادى بيا أساتذة ىؤالء من مشركي العرب وأىل
ورد عمييم القرآن الكريم
الكتاب عمى حد سواء عند تنزل القرآن الكريم عمى سيد المرسمين -عميو أفضل الصالة وأتم التسميمّ ،-
ِ
ون إِلَ ْي ِو أ ْ ِ
ون إَِّنما يعمِّم ُو ب َ ِ
ان َعَرِب ٌّي
سٌ
ان الَِّذي ُي ْم ِح ُد َ
س ُ
فريتيم في قولو تعالىَ  :ولَقَ ْد َن ْعمَ ُم أ ََّن ُي ْم َيقُولُ َ َ ُ َ ُ َ
َع َجم ٌّي َو َى َذا ل َ
شٌر ل َ
ُم ِبين :ٖٔٓ[النحل] وىذه الدعوى منتفية أيضاً بنقد القرآن الكريم لعقائد أىل الكتاب ورده عمييم وذكره لضالالتيم ،كقولو
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ِ
يح ْاب ُن َم ْرَي َم ُق ْل فَ َم ْن
تعالى في تفنيده لعقائدىم الباطمة وشيادتو عمييم بالكفر :لَقَ ْد َك َف َر الَِّذ َ
ين قَالُوا إِ َّن المَّ َو ُى َو ا ْل َمس ُ
السماو ِ
ِ
ُم ُو وم ْن ِفي ْاألَر ِ ِ
ِ
اد أ ْ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َو َما
َي ْممِ ُك ِم َن المَّ ِو َ
ش ْي ًئا إِ ْن أ ََر َ
َن ُي ْيم َك ا ْل َمس َ
يعا َولِمَّو ُم ْم ُك َّ َ َ
ض َجم ً
ْ
يح ْاب َن َم ْرَي َم َوأ َّ َ َ
شاء والمَّ ُو عمَى ُك ِّل َ ٍ ِ
ير :ٔٚ[المائدة].
َب ْي َن ُي َما َي ْخمُ ُ
َ
ق َما َي َ ُ َ
ش ْيء قَد ٌ
فكيف ُيعقل أن ينتقدىم ثم يأخذ عنيم؟ ىذا تناقض ال يقبمو عاقل ،فمم يبق أدنى ريب بأن دعوى ىؤالء إلى وجوب

تطبيق النظريات والمناىج النقدية الحديثة عمى نصوص القرآن الكريم ،إنما ىي بضاعة مزجاة ،قاموا بإسقاطيا عمى آيات
القرآن الكريم ،كما تم تطبيقيا عمى النصوص الكتابية المقدسة ،إسقاطا ال يقوم عمى منيجية عممية موضوعية .ولعل الذي

ساندىم في ترويج فريتيم في التشكيك في مصدر القرآن اإلليي موضوع القراءات القرآنية) .(ٙٛوطعنيم فييا عمى أنيا من

تحريفات الصحابة وادخاليم في النص القرآني ما ليس منو ،فالقرآن في نظرىم كاألناجيل يحتوي عمى روايات مختمفة

)(ٜٙ
أي نص من التراث اإلنساني)ٓ.(ٚ
ومضطربة  .وبذلك يكون القرآن نصاً وتراثاً بشرياً ينبغي التعامل معو كما نتعامل مع ّ

بيد أن مطالعة واعية وموضوعية لمروايات الصحيحة والموثوقة الواردة في تاريخ القراءات ونشوئيا ،يتبين من

خالليا أن القراءات القرآنية سنة متبعة ،تمقاىا النبي  عن الوحي ،ال مجال فييا لالجتياد أو إعمال الرأي ،فيي بعيدة

كل البعد عن التدخل البشري ،وبين القراءات تكامل ال تعارض كما ىو بين أسفار الكتاب المقدس ،ثم إن قضية القراءات
لو كانت قادحة في القرآن الكريم كما ادعى المستشرقون وأتباعيم ،لما سكت عنيا كفار قريش الذين لم يألوا جيدا في

محاربة اإلسالم وىم من ىم في الفصاحة والبيان)ٔ.(ٚ

عم المستشرقين -في جممتيم– أن القرآن الكريم قد تأثر بالبيئة)ٕ .(ٚالتي وجد فييا وأفاد
ومن نتائج نظرية التأثر َز ُ
عول المستشرقون كثي اًر عمى الفروق بين المكي والمدني ،حتى قالوا :إنيا
منيا ،وظيرت آثار ىذا في مضامينو وأسموبو ،وقد َّ
تدل عمى وجود قرآن مكي وآخر مدني ،تنقطع الصمة بينيما من حيث األسموب والمضمون ،األمر الذي يدل بزعميم عمى

بشرية القرآن ،وىي الفرية التي ما فتئ المستشرقون حوليا يدندنون وبيا ينعقون .لقد أحسن دراز -رحمو اهلل -عندما ساق
األدلة عمى انتفاء شبية تأثر القرآن الكريم باألديان السابقة ،وبعد أن سرد سمسمة من جرائم أىل الكتاب كما ذكرىا القرآن

معمما يصحح
الكريم قال" :فيل ترى في ىذا كمو صورة أساتذة يتمقى عنيم صاحب القرآن عمومو؟ أم بالعكس ترى منو ً
ليم أغالطيم وينعي عميو سوء حاليم"(ٖ.(ٚ
وادعى المستشرقون بأن القرآن العظيم قد تأثر بالشعر الجاىمي)ٗ .(ٚوبالشعراء الجاىميين مثل أمية بن أبي الصمت)٘.(ٚ
س ٍ
ول َك ِر ٍيم * َو َما
وامرئ القيس .وىي تيمة قديمة أيضا منحولة عن كفار قريش ،ردىا القرآن الكريم بقولو تعالى :إَِّن ُو لَقَ ْو ُل َر ُ
ون * وَل ِبقَو ِل َك ِ
ُىو ِبقَو ِل َ ِ ِ
ون * تَْن ِزي ٌل ِم ْن َر ِّب ا ْل َعالَ ِمين :ٖٗ-ٗٓ[الحاقة].
اى ٍن َقِم ًيًل َما تَ َذ َّكُر َ
شاع ٍر َقم ًيًل َما تُ ْؤ ِم ُن َ َ ْ
َ ْ

ويبدو تأثر المستشرقين ىنا في تطبيق نفس المنيج عمى القرآن الكريم ،فكما أن نصوص الكتاب المقدس قد بدت متأثرة

بالتراث اليوناني والروماني فكذا نصوص القرآن الكريم ،فيو في تقديرىم يمثل مرحمة تأتي بعد األدب الجاىمي ومن ثَّم فيم
تقوم بمقاييس النقد األدبي).(ٚٙ
يدرسونو بوصفو ظاىرة أدبية َّ
فمن ىنا ،يتبين لنا الخمل في تطبيق مناىج نقد الكتاب المقدس عمى القرآن الكريم ،واسقاطيا عميو بعد أن شيد عمماء
وباحثو أىل الكتاب أنفسيم بجيالة تاريخ الكتاب المقدس ،وعدم وجود نسخة أصمية منو بمغتو األم ،مما جعمو يتعرض
لمتغيير والتحريف بأيدي بشرية عابثة عبر مراحل تدوينو).(ٚٚ
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(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثاً :التأثر بفكرة إعادة ترتيب الروايات واألسفار المقدسة حسب الحجم أو التوافق التاريخي ،فأثنـ ـ ـاء تتبع (سبينوزا)

لتسمسل الروايات وترتيب األسفار ،إذ قرر أن األسفار الفريدة والمتفرقة لم تجمع في مجموع واحد ،وانما ىناك يد خفية رتبت
يخا كامالً وشامالً منذ تكوين بني إسرائيل كشعب إلى
ودمجت وجعمتيا مترابطة ،ويظير أن الجامع أراد أن يعمن لألبد تار ً
السبي البابمي).(ٚٛ

ويقول (موريس بوكاي) واصفا ترتيب أسفار التوراة" :إن العيد القديم مجموعة مؤلفات غير متساوية الطول ،ومختمفة

النوع ،كتبت خالل أكثر من تسعة قرون في لغات عدة أخذاً بالسماع ،وكثير من ىذه المؤلفات صححت ثم أكممت ،تبعا
لألحداث أو لمضرورات الخاصة عمى مدى أجيال متباعدة أحيانا بعضيا عن بعض").(ٜٚ

ومن ىنا جاءت فكرة إعادة ترتيب سور القرآن حسب تاريخ النزول ،ويمحظ أن ىذه الدعوة كانت وليدة وحاضنة بيئة
المستشرقين ،فقد تولى كبرىا شيخ المستشرقين األلمان (نولدكو) أثناء حديثو عن أصل أجزاء القرآن المفردة ومقترحو في إعادة

تقسيميا)ٓ (ٛوبدا جميا تأثير (نولدكو)عمى من جاء بعده من المستشرقين فيما يتعمق بترتيب سور القرآن ،وأذكر طائفة من ىؤالء
المستشرقين وأقواليم الشاىدة عمى ذلك :منيم المستشرق "سيل" الذي قال" :يبدو لي أنو الكتاب األفضل –أي كتاب نولدكو–
واألكثر موثوقية في ىذا المجال  ...وال يتبع ترتيب السور في القرآن تسمسال زمنيا ،وتأتي السور األطول في أولو ،وسوف
ضوء أكثر عمى سياسة وتعاليم
أسعى إلى تبيان كيف أن السور إذا ما وضعت في سياقيا التاريخي الصحيح تمقي
ً
أي صورة
وتصرفات نبي الجزيرة العربية العظيم  ...إن الترتيب العربي لمحتويات القرآن مرتبك ،بحيث إنو ال ينقل إطالقا ِّ

عن تطور مخطط في ذىن النبي ،كما أنو يصعب كثي اًر عمى القارئ الحصول عمى معمومات تاريخية مفيومة منو")ٔ.(ٛ

وىا ىو (وليم موير) يمقي ما بجعبتو من التيم ويثير الشكوك حول الترتيب المصحفي لمسور ،مدعياً أن ىناك

إىماالً كمياً لمتعاقب الزمني ،فاآليات المتأخرة تسبق األولى بشكل ليس بالنادر ،ثم إن اآليات ُجمعت ببساطة ساذجة
مشوه وال يمكن فيمو.
حيث شكمت فسيفساء من األجزاء الَّتي جمعت بشكل بدائي ،واتفاقي فكان التصميم ىو عمى األغمب َّ

السور تتوالى الواحدة تمو األخرى دون قاعدة ميما كانت ،باستثناء الطول)ٕ.(ٛ
ّ
وشكك أيضًا (بالشير) في أصالة ترتيب سور القرآن الكريم ،فادعى أن النصوص القرآنية لم تعد تظير حسب تسمسل

وبناء عمى ذلك فإننا نق أر القرآن الكريم اليوم مقموباً؛ ألن السور األولى –األطول–
الوحي ،لكن طبقا لتدرج طول سورىا تنازليا؛ ً
ىي آخرىا وصوال إلى محمد  ،(ٖٛ)ومن ىنا جاءت ترجمتو لمقرآن الكريم مرتبة حسب النزول.
ٍ
ويسيُل تفسير ىذا عند النظر إلى كيفية
كثيراَ ،
ويضيف (جوستاف لوبون) قائالً" :القرآن خال من الترتيب فاقد السياق ً
حال ليا،
تبعا لمقتضيات الزمن بالحقيقة ،فإذا ما اعترضت
محمدا ُمعضمةٌ أتاه جبريل بوحي جديد ّ
ً
تأليفو ،فيو قد ُكتب ً

ود ِّون ذلك في القرآن")ٗ.(ٛ
ُ
وأعمن الدكتور األلماني (جيرد بوين) عن االكتشاف الذي توصل إليو من خالل مخطوطات مصاحف صنعاء ،حيث

وجد أن نياية سورة الشعراء (السورة  )ٗٙمتبوعة ببداية سورة الصافات (السورة ٔٔ) في الصفحة نفسيا ،وىو ما يتطابق مع
ما روي عن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود ،وكذلك مشابو لما روي عن ترتيب السور في مصحف أبي بن كعب ،وانو
بذلك يتحدى الرؤية التقميدية القائمة بأن ترتيب السور تم تحت إشراف الرسول محمد  بإليام إليي)٘.(ٛ

ونقول :لقد خفي عمى الدكتور (بوين) أنو من البدىيات أن بعض الصحابة  كان ليم مصاحف خاصة بيم تخالف
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ترتيب السور فييا المصحف العثماني الرسمي وال ضير في ذلك.
وال يخفى عمى الناقد البصير ما بالقول السابق من ىزل يشيد لو ما بين آيات وسور القرآن العظيم من تناسق

وتناسب عجيب ،يدفعان شبية الدعوة إلى إعادة ترتيب سور القرآن الكريم) ،(ٛٙالتي ترتب عمييا قيام محاوالت تكاد توصف
شاىد لكتاب رب
بالبائسة وكتب ليا الفشل؛ لتعذر بل استحالة إيجاد ترتيب لمقرآن الكريم تاريخياً حسب النزول ،وىذا
ٌ
العالمين عمى وجو من وجوه إعجازه في ترتيب آياتو وسوره ،ومع ذلك فقد ظيرت بعض المؤلفات اإلسالمية التي تناولت

تفسير القرآن حسب النزول ال حسب الترتيب المصحفي ،داعية إلى اعتماد ىذا النيج في التفسير ،إذ لم يكن مقصد أربابيا
اقتراح ترتيب جديد لمقرآن بناء عمى اعتبارات حديثة ،إنما ىي كتب تفسيرية روعي فييا الكشف عن قضايا تيم التفسير

بعيداً عن الدعوات الحداثية والمشبوىة في إعادة ترتيب المصحف).(ٛٚ

رابعاً :ومن الموضوعات التقميدية في نقد العيد القديم التي حاول فريق من المستشرقين تطبيقيا عمى نص القرآن الكريم

البحث فيما ُيسمى بتاريخ النص ،والنقد النصي ،والنقد المصدري المعتمد عمى نظرية فمياوزن في تعدد المصادر ،والمسائل
المرتبطة با لبنية األدبية لمنص من حيث وحدة البنية ،أو تعددىا لالنطالق منيا إلى وحدة التأليف ،أو تعدد المؤلفين).(ٛٛ
فقد قام المستشرقون بالبحث في تاريخ الكتاب المقدس وعرضوا نصوصو لمنقد ،مستخدمين مناىج نقدية تم تطبيقيا عمى

ولما حققت نجاحا باى ار قاموا بتطبيقيا عمى القرآن الكريم؛ رغبة منيم في الوصول إلى
الكتابات اإلغريقية القديمة من قبلّ ،
عين النتائج التي تم الوصول إلييا في الكتاب المقدس ،من إثبات تعدد المصادر وبشرية النص ،وتقوم نظرية النقد النصي
عمى مقارنة النصوص بعضيا ببعض؛ من اجل إظيار التناقض فيما بينيا ،وقد تطورت مدرسة تدعى مدرسة النقد النصي،
()ٜٛ

والتي تقارن بين النصوص؛ من أجل إظيار النص األصمي الذي كانت عميو التوراة في البداية

فكان تطبيق ىذه النظرية

عمى النصوص القرآنية من باب اإلسقاط ،فسعوا إلى البحث في المخطوطات األولى لمقرآن والطعن فييا بحجة عدم مطابقتيا
لمنص الحالي؛ وما ذلك إال لجيميم بالخط العربي ومراحل تطور الكتابة العربية من وضع النقط وتشكيل الحروف.
املطلب الجاىُ :ميوج اإلسكاط عيد املشتشرقني يف الدراسات الكرآىَْ)ٓ.)ٜ

إن من أىم األسباب والعوامل التي جعمت المستشرقين يتأثرون بالدراسات النقدية لمكتاب المقدس في دراساتيم المختمفة

عن القرآن الكريم ىو ما يعرف باإلسقاط وىو "عممية نفسية نخمع بيا تصوراتنا ورغائبنا وعواطفنا عمى اآلخرين ،أو عمى
موضوع من الموضوعات ،وىذا ما ينطبق عمى الكنيسة واالستشراق والتبشير ،ومن يدرس كتابيم المقدس وما يروجون
كذبا واف ًكا ،ىو من قبيل اإلسقاط المدروس الواعي الذي يكذب
وما ينشرون ،يعمم عمم اليقين أن ما حاولوا وصم اإلسالم بو ً
وىو يعمم أنو يكذب")ٔ.(ٜ
)ٕ(ٜ

تدعو

عماء االستش ارق ،وتبعيم أقزام من أبناء جمدتنا من المستغربين
ومن ىنا فقد ظيرت دعوةٌ حداثيةٌ قادىا ز ُ
إلى تطبيق نظريات النقد الحديثة ومناىجو التي طبقت عمى التوراة واإلنجيل عمى نصوص القرآن العظيم ،بيدف نزع

كأي نص أدبي آخر ،فطعنوا وأساؤوا من حيث يظنون أنيم أحسنوا وأجادوا)ٖ.(ٜ
القداسة عنو ودراستو ّ
إن الخطأ الفادح الذي وقع بو ىؤالء ،ىو اعتقادىم أن نصوص القرآن الكريم تشبو نصوص الكتاب المقدس؛ لذا كان
من الطبيعي -في ظنيم -أن يتم تطبيق مناىج نقد الكتاب المقدس عمى نصوص القرآن الكريم ،وليذه المنيجية أبعادىا الخطيرة
اجمللْ األردىَْ يف الدراسات اإلسالمَْ ،مج ( ،)11ع (1110 ،)1ه2018/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث اعتبار القرآن الكريم في خندق واحد مع الكتاب المقدس ،لذا لم تكن المنيجية االستشراقية المطبقة في دراسة
تاريخ القرآن الكريم عممية موضوعية بقدر ما كانت إسقاطية.
يقول الدكتور (موريس بوكاي) مقارناً بين القرآن الكريم والكتاب المقدس ومبينا وجو المفارقة بينيما" :إن مؤلفي

األناجيل األربعة المعترف بيا لم يكونوا شيود عيان لألحداث التي يروونيا ،وثمة فرق أساسي آخر بين المسيحية
واإلسالم فيما يتعمق بالكتب المقدسة ،ذلك ىو غياب النص الموحى بو ،والمحدد في الوقت نفسو –عند المسيحية -بينما
يممك اإلسالم القرآن الذي يحقق ىذا التعريف .فالقرآن ىو نص الوحي المنزل عمى محمد  من سيد المالئكة جبريل؛

ألنو قد كتب في الحال ثم حفظو المؤمنون عن ظير قمب ...وخالفا لما جرى في اإلسالم ،فإن الوحي المسيحي انبنى

أي شيادة من شاىد عاين حياة المسيح ،خالفا لما يتصوره
عمى شيادات إنسانية متعددة وغير مباشرة؛ ألننا ال نممك ّ
كثير من المسيحيين")ٗ.(ٜ
ولقد سعى المستشرقون إلى إثبات وقوع التحريف في النص القرآني عن طريق إسقاط منيج دراسة الكتاب المقدس
عدىم الكتاب المقدس وثيقة تاريخية ىي نتاج
عمى القرآن الكريم ،فكما تناولوا موضوع األساطير واألسفار الشعرية في ّ

مراحل تاريخية معينة ،تخضع لمنقاش والنقد مثل :الوثائق األخرى القديمة والحديثة ،فكذلك القرآن الكريم صاغو محمد

 متأث ار بمن حولو من أمم وثقافات.

بيد أن النتائج التي وقعت وتحققت ليؤالء نتيجة استخداميم لمنيج اإلسقاط ،أكدت رفع القداسة عن نصوص الكتاب

المسمى بالمقدس لدييم ،وبرىنت عمى وقوع التحريف والتغيير عالوة عمى التناقض واالضطراب الحاصل بينيا ،وىذا ما
ادوا
ين َى ُ
أ ّكده القرآن الكريم حيث كان ىو أول من أثار التأصيل لقضية التحريف في كتب أىل الكتاب ،قال تعالىِ  :م َن الَِّذ َ

ون ا ْل َكمِم ع ْن مو ِ
اض ِعو :ٗٙ[النساء].
ُي َحِّرفُ َ
َ َ ََ
ثم كيف لمقرآن أن يدرس بنفس طريقة كتاب ال يعد كتابا واحدا ،ولم يؤلفو كاتب واحد ،بل تضافر عمى تأليفو مجموعة

من الكتاب خالل فترات زمنية مختمفة وحضارات متفاوتة؟ ويظير ىذا في التناقضات واالضطرابات المبثوثة في جنباتو،
والتي أظير التاريخ وعمم اآلثار والحفريات عوارىا وزيفيا ،فيو كتاب يخمو من الوحدة الموضوعية ،ويشبو (البرفسور شورر)
الكتاب المقدس بالكاتدرائية القديمة ذات المظير العظيم التي اشترك في بنائيا أجيال كثيرة ،وىي كذلك عنده أشبو بقطعة فنية
رائعة ،ولكنيا عمى الرغم من ذلك بشرية الصنع(٘.(ٜ

لذا ،يعد تطبيق مناىج عمم نقد الكتاب المقدس عمى القرآن الكريم مسمك جائر؛ ألنو حكم ببشريتو وتحريفو ،لذا ال

سبيل لتطبيقيا عميو.

اخلامتْ.

توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

آني الجذور ،فقد سبق القرآن الكريم غيره في تقرير نقد النصوص والتنبيو
ٔ -يعد عمم نقد العيد القديم
إسالمي األصل قر ّ
ّ
ووجو نقده الالذع إلى طوائف أىل الكتاب ،وجاء بنظريتين أساسيتين
إلى ضرورة التزامو بوصفو منيجاً عممياً صحيحاًّ ،
ىما عماد النقد اإلسالمي ،وأصبحتا فيما بعد عماد النقد الغربي الحديث ،وىما نظريتا التحريف والتبديل وتعدد المصادر.
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ٕ -عرف الغرب ظاىرة نقد النصوص متأثرين باختالطيم بالمسممين في األندلس ،وما تمخض عن ىذه المخالطة من
تأثر بعمماء المسممين ومناىجيم في نقد التوراة وعمى رأسيم ابن حزم األندلسي الذي يعد رائدا في عمم مقارنة األديان.

ٖ -استخدم المستشرقون المنيج اإلسقاطي وقاموا بتطبيق نظريات ومناىج النقد الحديثة التي طبقت عمى التوراة
واإلنجيل عمى نصوص القرآن العظيم ،بيدف نزع القداسة عنو ودراستو كأي نص أدبي آخر ،ورغبة منيم في تعميم
النتائج التي وصموا إلييا من دراسة الكتاب المقدس ونقده عمى القرآن الكريم حقدا منيم وكيدا.
ٗ -ابتعد المستشرقون عن الموضوعية والنزاىة العممية التي ادعوىا عبر إسقاطيم لمناىج نقد الكتاب المقدس عمى القرآن
الكريم ،متغافمين عن الفروق الكبيرة بينيما ،وما ذلك إال محاولة منيم لمظفر بتعميم نتائج الدراسات النقدية الكتابية عمى

سائر الكتب المقدسة بما فييا القرآن الكريم ،إذ أعمت العصبية أبصارىم عن رؤية الحق واإلذعان لو.
اهلٌامش.
(ٔ) أحمد بن فارس الرازي (ت ٖٜ٘ىـ) ،معجم مقاييس المغة ، ،باب النون والقاف وما يثمثيما ،تحقيق :عبد السالم ىارون ،دار
الفكرٖٜٜٔ ،ه–ٜٜٔٚم ،ج٘ ،ص .ٗٙٚوينظر :محمود بن عمرو الزمخشري (ت ٖ٘ٛىـ) ،أساس البًلغة ،تحقيق:
محمد السود ،بيروت ،لبنان ،دار الكتب العمميةٜٔٗٔ ،ه–ٜٜٔٛم( ،طٔ) ،باب (ن ق د) ،جٕ ،ص.ٕٜٚ

(ٕ) أحمد مختار عبد الحميد (ت ٕٗٗٔىـ) ،معجم المغة العربية المعاصرة ،عالم الكتبٕٜٔٗ ،ه–ٕٓٓٛم( ،طٔ) ،جٖ،
ص٘.ٕٕٙ

(ٖ) ينظر :يوسف الكالم ،تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس ،سورية – دمشق ،دار صفحات لمدراسات
والنشرٕٜٓٓ ،م( ،طٔ) ،ص.ٕٙ

(ٗ) محمد رحمت اهلل بن خميل اليندي (ت ٖٔٓٛىـ) ،إظيار الحق ،تحقيق :محمد ممكاوي ،السعودية ،و ازرة الشؤون اإلسالمية،
٘ٔٗٔه( ،طٔ)،جٔ ،ص.ٜٛ

(٘) عبد الوىاب المسيري ،موسوعة الييود والييودية والصييونية ،جٖٔ ،صٗ .ٜٔوينظر :إينوك باول ،تطور اإلنجيل ،ترجمة:
أحمد إيبش ،دمشق ،دار قتيبة ،ص.ٜٔ

( )ٙزالمان شازار ،تاريخ نقد العيد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث ،ترجمة أحمد ىويدي ،المجمس األعمى لمثقافة،
ٕٓٓٓم ،صٕٔ.

( )ٚينظر :عبد اهلل بن سميمان السجستاني (ت ٖٔٙىـ) ،المصاحف ،تحقيق :آرثر جفري ،مصر ،المطبعة الرحمانيةٖٔ٘٘ ،ه–ٜٖٔٙم،
(طٔ) ،المقدمة ،صٖ.

( )ٛستيفن م ،و ميمر وروبرت ف ىوبر ،تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى اليوم ،ترجمة :وليم وىبة ،القاىرة ،دار الثقافة،
( ،ٕٓٓٛطٔ) ،ص.ٕٓٛ

( )ٜينظر :عبد الوىاب المسيري ،موسوعة الييود والييودية والصييونية،جٖٔ ،ص.ٕٗٛ

(ٓٔ) الفيمولوجيا  :دراسة لغة أو لغات من حيث قواعدىا وتاريخ أدبيا ونقد نصوصيا ،كانت إذا أطمقت في عصر إحياء العموم ال
تنصرف ّإال إلى دراسة المغتين اإلغريقية والالتينية دراسة قواعد وأدب ،ولكن اآلن ال تفيد ىذا المعنى ّإال إذا قيدت؛ فقيل:

"فيمولوجيا كالسيكية" " ."Phil. Classiqueعمي وافي ،عمم المغة ،مصر ،نيضة مصر( ،طٔ) ،جٔ ،صٗٔ .وينظر :يوسف
الكالم ،القراءات الحداثية لمقرآن الكريم ومناىج نقد الكتاب المقدس ،الرياض ،مجمة البيانٖٔٗٗ ،ه( ،طٔ) ،ص.ٙٙ
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(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔٔ) عز ار الكاتب :من كتبة الناموس واألجزاء األخرى من العيد القديم ،كان ممما بالشريعة الموسوية كل اإللمام ،وقد وضع في

قمبو أن يطمب شريعة الرب لمقيام بيا .ولكي يعمم بني إسرائيل الفرائض والقضاء ،وىو يشبو من ىذه الوجية الكتبة المتأخرين

الذين كان عمميم تفسير الناموس .نخبة من األساتذة والالىوتيين ،قاموس الكتاب المقدس ،حرف الكاف ،ص.٘ٔٚ
ود ُع َزْيٌر ْاب ُن المَّ ِو َوقَالَ ِت
(ٕٔ) أشار القرآن الكريم إلى ىذا االعتقاد المقدس عند الييود في عز ار بقولو تعالىَ  :وقَالَ ِت ا ْل َي ُي ُ
ض ِ
النصارى ا ْلم ِسيح ْاب ُن المَّ ِو َذلِ َك قَولُيم ِبأَفْو ِ
َّ
ون :ٖٓ[التوبة].
ين َكفَُروا ِم ْن قَ ْب ُل قَاتَمَ ُي ُم المَّ ُو أ ََّنى ُي ْؤفَ ُك َ
ون قَ ْو َل الَِّذ َ
اى ُئ َ
اى ِي ْم ُي َ
َ ُ
ْ ُْ َ
ََ
(ٖٔ) ينظر :رحمت اهلل اليندي ،إظيار الحق ،جٕ ،ص.ٙٔٗ-ٜٙٓ

(ٗٔ) السامريون :وتعني سكان السامرة ،يطمقون عمى أنفسيم «بنو يسرائيل» ،أو «بنو يوسف» ،باعتبار أنيم من نسل يوسف.

كما يطمقون عمى أنفسيم اسم «شومريم» ،أي «حفظة الشريعة» ،باعتبار أنيم احتفظوا بنقاء الشريعة .نشبت صراعات بين
السامريين وبقية الييود ،وقد تبنوا الجزء األول من الشيادة اإلسالمية وىو «ال إلو إال اهلل» ،وكانوا يشيرون إلى الخالق بمفظة

«إل» ،أو «ألال» القريبة من كممة «اهلل» ،ولكنيم كانوا أيضاً يسمونو «ييوه» .كما كانوا يؤمنون بأن موسى نبي اهلل األوحد
وخاتم رسمو وبأنو تجسيد لمنور اإلليي والصورة اإلليية .والكتاب َّ
ويضاف
المقدس عند السامريين ىو أسفار موسى الخمسةُ ،
إلييا أحياناً سفر يشوع بن نون .وىم ال يعترفون بأنبياء الييود وال بكتب العيد القديم .عبد الوىاب المسيري ،موسوعة الييود

والييودية والصييونية،جٗٔ ،صٓ .ٖٛينظر :حسن ظاظا ،الفكر الديني اإلسرائيمي أطواره ومذاىبو ،معيد البحوث والدراسات
العربيةٜٔٚٔ ،م ،ص.ٕٗٚ

(٘ٔ) التممود :ومعناه التعاليم أو الشرح والتفسير ،ويشتمل عمى مجموعة الشرائع الييودية ،وشروح وتعميقات عمى التوراة وضعيا

عمماء الييود األحبار والحاخامون بعد المسيح ،فبنوا عمييا سننا وآدابا صارت عمى مر الزمن محل تقديس عند الييود

كالتوراة ،لذلك لم ي رد أي ذكر لتممود ال في األناجيل وال في الحوار بين المسيحيين والفرق الييودية ،كما انو لم يرد ذكر

لمتممود ال في القرآن الكريم وال في السنة النبوية ،ويقسم إلى قسمين المشنة وىي النص أو المتن ،والجما ار وىي التفسير أو

الشرح ،والتممود ىو االسم الجامع لممشنة والجمارا .أحمد سوسة ،العرب والييود في التاريخ ،العربي لإلعالن والنشر والطباعة،
(طٕ) ،ص.ٖٔٚ ،ٔٗٛ

( )ٔٙويتابعيم عمى ىذا الرأي فرقة (الصدوقييين) :وىي فرقة ييودية مؤلفة من طبقة الكينة وبعض الكتبة نسبوا إلى رائدىم األول
" صدوق" ،ظيرت في زمن السموقيين ،وىم ال يقرون ما يأتي بو الشيوخ والكتبة مما ىو خارج عن الوحي المدون في أسفار

التوراة الخمسة المنسوبة لموسى ،لذا ال يأخذون بما جاء في التقاليد الشفوية الموروثة من اآلباء واألجداد ،وىم بذلك يقفون

مع السامريين في صعيد واحد .أحمد سوسة ،العرب والييود في التاريخ ،صٗ٘ٔ.
( )ٔٚالقراؤون  :ظير مذىب القرائين في القرن الثامن في العراق ،وكان لمقرائين حركة تبشيرية قوية .ومن المعروف أن القرائية

ظمت في بالد الخزر قائمة بشكل واضح حتى النياية ،تأثروا بالتراث الديني اإلسالمي وعمم الكالم والنزعة العقالنية في

معت معظم أحكاميا في التممود ،ونادوا بأن ال قداسة إال لمتوراة
التراث الديني اإلسالمي ،فرفضوا الشريعة الشفيية التي ُج َ
وحسب .أما الشريعة الشفوية ،فيي مجرد تفسيرات واجتيادات غير ُممزمة .عبد الوىاب المسيري ،موسوعة الييود والييودية

والنصرانية.ٗٛٔ–ٗٔٙ/ٖ ،

( )ٔٛالمشنة أو المشنتا :ىي مجموعة من الشرائع الييودية المروية عمى األلسنة والتي يعدىا الييود مصد ار من مصادر التشريع،

تأتي في المقام الثاني بعد التوراة مباشرة ،ويظنون أنيا ترتفع إلى سيدنا موسى  ،لذا يطمقون عمييا التوراة الشفوية،
وظمت ىذه الشرائع تروى بال رقيب وال حسيب وتسودىا الفوضى إلى القرن األول قبل المسيح .حسن ظاظا ،الفكر الديني

اإلسرائيمي أطواره ومذاىبو ،ص.ٚٛ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سياء الغزاًِ ًحمند احلٌرِ
( )ٜٔينظر :أحمد ىويدي ،نقد التوراة في الفكر الييودي والمسيحي واإلسًلمي ،القاىرة ،رؤية لمنشر والتوزيعٕٓٔٗ،م( ،طٔ)،
ص .ٖٖ ،ٔٙوينظر :حسن ظاظا ،الفكر الديني اإلسرائيمي أطواره ومذاىبو ،ص٘.ٕٜ

(ٕٓ) زالمان شازار ،تاريخ نقد العيد القديم ،مقدمة :محمد خميفة حسن ،ص٘.
(ٕٔ) عمي بن أحمد بن حزم (ت ٗ٘ٙىـ) ،الفصل في الممل واألىواء والنحل ،القاىرة ،مكتبة الخانجي ،جٔ ،ص.ٜٔٗ
(ٕٕ) ينظر :موريس بوكاي (ت ٜٜٔٛم) ،التوراة واإلنجيل والقرآن والعمم ،ترجمة :حسن خالد ،المكتب اإلسالمئٗٔٔ ،ه–
ٜٜٓٔم( ،طٖ) ،ص.ٔٚ

(ٖٕ) وما الدعوة إلى نقد النص القرآني إال دعوة استشراقية حداثية غريبة عن بيئة القرآن ،إسقاطية لمناىج نقد الكتاب المقدس،
تيدف في أصميا إلى إثبات بشرية القرآن الكريم ،ونفي الصبغة اإلليية عنو.

(ٕٗ) ينظر الموازنة بين القرآن الكريم والكتاب المقدس :مصطفى بن حسين آل عوض ،الكتاب المفقودٖٔٗ٘،هٕٓٔٗ-م( ،طٔ)،
مصر ،القاىرة ،ص.ٔٓٓ ،ٔٚ

(ٕ٘) البروتستانت :ويسمون اإلنجيميين وىم أتباع مارتن لوثر الذي ظير في أوائل القرن السادس عشر الميالدي في ألمانيا وكان

ينادي بإصالح الكنيسة وتخميصيا من الفساد الذي صار صبغة ليا ،وأىم ما يتميز بو أتباع ىذه النحمة ىو -ٔ :أن
صكوك الغفران دجل وكذب وأن الخطايا والذنوب ال تغفر إال بالندم والتوبة -ٕ .أن لكل أحد الحق في فيم اإلنجيل وقراءتو

وليس وقفا عمى الكنيسة -ٖ .تحريم الصور والتماثيل في الكنائس؛ ألنيا مظير من مظاىر الوثنية -ٗ .منع الرىبنة-٘ .
إن العشاء الرباني تذكار لما حل بالمسيح من الصمب في زعميم ،وأنكروا أن يتحول الخبز والخمر إلى لحم ودم المسيح

 -ٙ .ليس لكنائسيم رئيس عام يتبعون قولو .وىذه النحمة تنتشر في ألمانيا وبريطانيا وكثير من بالد أوربا وأمريكا

الشمالية .سعود الخمف ،دراسات في األديان الييودية والنصرانية ،الرياض ،السعودية ،مكتبة أضواء السمفٕٔٗ٘،ه-

ٕٗٓٓم( ،طٗ) ،ص.ٖٚٙ

( )ٕٙالكاثوليك :وىم أتباع البابا في روما ،وأىم ما يتميزون بو ىو -ٔ :قوليم بأن الروح القدس انبثق من األب واالبن معا.

ٕ -يبيحون أكل الدم والمخنوق -ٖ .أن بابا الفاتيكان ىو الرئيس العام لجميع الكاثوليك -ٗ .تحريم الطالق بتاتاً حتى في
حالة الزنا .والكاثوليك ىم أكثر األوربيين الغربيين وشعوب أمريكا الجنوبية وتسمى كنيستيم الكنيسة الغربية .المرجع السابق،

صٗ.ٖٚ

( )ٕٚينظر :ليوتاكسل ،التورات كتاب مقدس أم جمع من األساطير ،ترجمة :حسان مخائيل ،ص  .ٗٔ ،ٕٔ ،ٛوينظر :ستيفن
وآخرون ،تاريخ الكتاب المقدس ،ص.ٕٓٛ

( )ٕٛولد إرنست سميث في ممبورن عام  ،ٜٕٔٛودرس الفن في سيدني وممبورن وفي الخارج في إيطاليا والواليات المتحدة

األمريكية .رسام ،مدير معرض وناقد ،كان ناقد الفن ل أديميد 'سنداي ميل' وحاضر أيضا في تاريخ الفن في العديد من

الجامعات في الخارج .https://www.artrecord.com/index.cfm/artist/3580-smith-ernest-walter/ .تاريخ

االطالع ٕٕٓٓٔٚ/ٙ/م.

( )ٕٜجاء في مقال بعنوان :حقيقة الكتاب المقدس ،تولى رئاسة التحرير جان شورر راعي كاتدرائية بجنيف.
 . of-bible.htm -.com/Truth www.ebnmaryamتاريخ االطالعٕٓٔٚ/٘/ٔ :م.

(ٖٓ) فال أحد يعمم متى تم ضم أسفار العيدين في مجمد واحد ،وأقدم نسختين من الكتاب المقدس ترجعان إلى منتصف القرن الرابع،
وىما المخطوطة الفاتيكانية والسينائية ،ولألخيرة تاريخ مميء باإلثارة ،إذ عثر عمييا عالم ألماني في كوم من القمامة كان

معدا لمحـ ـرق ،فأدرك ىذه المخطوطة وأنقذى ـ ـا من الحرق .ستيفن ميمر وروب ـرت ىوبر ،تاريخ الكتاب المقدس منذ التكوين وحتى
اجمللْ األردىَْ يف الدراسات اإلسالمَْ ،مج ( ،)11ع (1110 ،)1ه2018/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17

ٜٚ

Published by Arab Journals Platform, 2018

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 14 [2018], Iss. 4, Art. 4

(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليوم ،ص.ٜٛ

(ٖٔ) ابن عزرا :ييودي إسباني ،من فحول شعراء العبرية ،فمسفتو أفموطينية تنتشر في تفسيراتو لمتوراة ،ومذىبو يقرب كثي ار من
مذىب الحموليين ،ويحمل بشدة عمى األخطاء التاريخية في أسفار التوراة الخمسة ،ولكنو بشكل عام فيمسوف متوسط القيمة،
أسموبو مقتضب أحيانا إلى حد الغموض ،ويعجز في كثير من األحيان عن تناول المسائل التي تعرض ليا بنضوج ،رغم

قساوة نقده ومالحظاتو النافذة .عبد المنعم الحفني ،موسوعة فًلسفة ومتصوفة الييودية ،مكتبة مدبولي ،ص.ٖٙ

(ٕٖ) زالمان شاز ٍار ،تاريخ نقد العيد القديم ،ص .ٚٚوينظر :أحمد ىويدي ،روايتا الخمق والطوفان في التوراة دراسة في ضوء
نظرية مصادر التوراة الحالية ،مجمة الدراسات الشرقية ،العدد (ٔٔ)ٜٜٖٔ ،م ،صٔٔ.

(ٖٖ) عبد الوىاب المسيري ،موسوعة الييود والييودية والصييونية ،جٖٔ ،صٕٓ٘ .ينظر بحث الدكتور إبراىيم الديبو ،ابن

حزم األندلسي رائد الدراسات النقدية لمتوراة ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ،المجمد (ٖٕ) ،العدد الثاني،

ٕٓٓٚم.

(ٖٗ) حافا الزاروس يافيو :مستشرقة إسرائيمية ،أستاذة الدراسات اإلسالمية بمعيد الدراسات اآلسيوية واإلفريقية بالجامعة العبرية
بالقدس ،حصمت عمى جائزة إسرائيل في التاريخ عام ٖٜم ،ولدت في ألمانيا ،وىاجرت إلى إسرائيل في سن مبكرة ،حاصمة
عمى دكتوراة من الجامعة العبرية في القدس عام ٘ٛم عن أبي حامد الغزالي ،من مؤلفاتيا :دراسات حول الغزالي ،بعض
الجوانب الدينية لإلسالم ،المؤلفون المسممون عن الييود والييودية .ينظر :حافا الزاروس يافيو ،اإلسًلم ونقد العيد القديم

في العصر الوسيط ،ترجمة :محمد طو عبد الحميد ،القاىرة ،مركز الدراسات الشرقيةٕٜٔٗ ،ه–ٕٓٓٛم ،العدد(،)ٖٙ
صٕٗٓ .ينظر :أحمد البينسي ،إشكال فيم النص القرآني في الدراسات الستشراقية (الستشراق اإلسرائيمي أنموذجا)،
مجمة دراسات استشراقية ،العددٕٕٓٔٗ ،م ،اليامش ٗٗ.

(ٖ٘) حافا الزاروس يافيو ،اإلسًلم ونقد العيد القديم في العصر الوسيط ،ص.ٜٔٙ

( )ٖٙحيوي البمخي :مفسر وناقد لمكتاب المقدس في أواخر القرن التاسع الميالدي ،ولد في بمخ في فارس ،كان ييوديا حسب (شختر)،

بينما قال (روزنتال) إنو ربما كان من طائفة مسيحية غنوصية Ar.m.wikipedia.org .تاريخ االطالعٕٓٔٚ/ٙ/ٜٔ :م" .
ألف حيوي ىذا كتابا يشمل مئتي ادعاء ضد الكتابات المقدسة ،وىذا الكتاب مفقود إال أنو عرف من خالل أقوال معارضيو

واجابتيم عمى ادعاءاتو ،ولم يكن البمخي باحثا لمعيد القديم بالمفيوم الحديث ،تتصل آرائو بقضايا دينية وبجوىر األلوىية،
ومع ذلك فقد شجعت أبحاثو عمى أسموب البحث الحر ،والتحرر من اآلراء المسمم بيا" .أحمد ىويدي ،نقد التوراة في الفكر
الييودي والمسيحي واإلسًلمي ،ص.ٖٙ

(( )ٖٚإسحق أبرابانيل) ( ٖٔٗٚـ ٔ٘ٓٛم) :يعد من أىل الظاىر الذين ينأون عن التأويل ويمتزمون النص ،من أجل ذلك عارض

ابن ميمون ونظرياتو في أصل الييودية والنبوة ،وىي عنده إليامات يؤتييا اهلل من يشاء ،ظيرت لو أقوال تنبأ فييا بنزول

المسيح وعودتيم إلى أورشميم ،والتي تعد إرىاصات بالحركات الييودية المسيحانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
عبد المنعم الحفني ،موسوعة فًلسفة ومتصوفة الييودية ،جٔ ،صٕ٘.
( )ٖٛالمسيري ،موسوعة الييود والييودية والصييونية ،جٖٔ ،صٕٓ٘.

( )ٖٜأحمد ىويدي ،نقد التوراة في الفكر الييودي والمسيحي واإلسًلمي ،صٖٔ .ينظر :محمد خميفة وأحمد ىويدي ،اتجاىات
نقد العيد القديم ،دار الثقافة العربيةٕٕٔٗ ،ه–ٕٔٓٓم( ،طٔ) ،صٕٕ.

(ٓٗ) من ييود المارانو البرتغاليين ،اضطرت طائفتيم العتناق المسيحية تقية ،فمما ىاجروا عادوا لديانتيم ،تمقى تعميما دينيا واتجو

إلى دراسة الفمسفة اتجو اتجاه عقمي عممي وحاول تطبيق منيج ديكارت في مجال الدين ،أعظم من تصدى لقومو بالنقد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سياء الغزاًِ ًحمند احلٌرِ
مبينا تيافت أسطورة الشعب المختار ،وحمل عمى التوراة محمال أسفارىا ،ومبينا نصيب كل منيا من الصحة التاريخية،
ومؤكدا أن الذي كتبيا إنسان آخر عاش بعد موسى بمدة طويمة .عبد المنعم الحفني ،موسوعة فًلسفة ومتصوفة الييودية،

صٕٗٔ.

(ٔٗ) المسيري ،موسوعة الييود والييودية والصييونية،جٖٔ ،صٕٓ٘ .وينظر :ستيفن وآخرون ،تاريخ الكتاب المقدس ،ص.ٕٛ
(ٕٗ) ريتشارد سيمونٕٔٚٔ( :ىـ–ٖٔٙٛم) كان سيمون بروتستانتيا من فرنسا ،وتحول إلى قس كاثوليكي ،ولكنو نتيجة أقوالو

طرد من الكنيسة الكاثوليكية وضمت كتبو إلى قائمة الكتب المحظورة ،وضع كتابا من ثالثة أجزاء باسم تاريخ العيد القديم
النقدي ،ذكر فيو األسباب التي تدعو إلى االعتقاد بأن موسى ليس ىو المؤلف الوحيد لمتوراة ،وأكد عمى أن موسى لم يكتب
سوى سفر التكوين واألجزاء التشريعية من التوراة ،وبعد نحو قرن من الزمن سنة  ٔٚٚٙتم االعتراف بريتشارد سيمون عمى

أنو أبو النقد الكتابي .ينظر st-takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/7.html :حممي القمص
يعقوب .كتاب النقد الكتابي :مدارس النقد والتشكيك والرد عمييا  -تاريخ االطالعٕٓٔٚ/ٙ/ٕٔ :م.
(ٖٗ) يوسف الكالم ،تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس ،ص .ٔٙ
(ٗٗ) يوليوس فمياوزن ( )Julius Wellhausenألماني مسيحي ،مؤرخ لمييودية ولصدر اإلسالم ،وناقد لمكتاب المقدس (العيد
القديم) ،درس عمى إيفمد الذي يعد من أبرز عمماء المغات السامية ونقد التوراة ،عين أستاذ كرسي في جامعة جريفسفيمد،
لكنو سرعان ما تخمى عن منصبو بسبب ما أثارتو كتاباتو في نقد التوراة ،وىو من المع الباحثين في نقد التوراة ،وىو من

القائمين بنظرية الوثائق ،ولو إنتاج غزير في تاريخ العرب واالستالم .عبد الرحمن بدوي ،موسوعة المستشرقين ،دار العمم

لمماليين ،بيروت ٖٜٜٔم( ،طٖ) ،ص.ٗٓٛ

ويعد (نولدكو) أيضا من مؤسسي الدراسات النقدية عن القرآن الكريم متأث اًر بمنيجية (دي ساسي) (وايفالد) ،وىو صاحب تأثير
(٘ٗ) ّ
كبير عمى المستشرقين من بعده في دراسة القرآن الكريم.

( )ٗٙمحمد خميفة ،دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء عمم نقد الكتاب المقدس ،ص .ٚ-ٙينظر :شرح نظرية
المصادر لفمياوزن عند ستيفن وآخرون ،تاريخ الكتاب المقدس ،ص.ٕٜ

( )ٗٚفولتير ( :)Voltaireكاتب فرنسي وفيمسوف ومؤرخ وأحد زعماء حركة التنوير الفرنسية ،تعمم في الكمية اليسوعية ،أنكر
الوحي وأقر بوجود إلو ،حارب اإلقطاع ودافع عن المساواة ،نقد في مؤلفاتو النظرة المسيحية اإلنجيمية عن تطور المجتمع،

وع ّد المسيحية والكنيسة الكاثولوكية العدو الرئيسي لمتقدم .روزنتال ويودين ،الموسوعة الفمسفية ،ترجمة :سمير كرم ،دار
الطميعة لمنشر( ،ط ،)ٚص.ٖ٘ٛ-ٖ٘ٚ
( )ٗٛموسى مندلسون )ٔٚٛٙ-ٕٜٔٚ( :ولد في الجيتو في مدينة دساو األلمانية ،نشأ طالبا مجتيدا ذكيا شديد الفطنة ،درس
التممود وأتمو في الرابعة عشر من عمره ،ثم ذىب إلى برلين ودرس في معاىدىا ،بالمغات األوروبية ،بمغ سمعة أدبية كبيرة

نال بسببيا جائزة أكاديمية العموم البروسية وأنعمت عميو الحكومة البروسية بمقب ييودي ذي حماية خاصة .إسماعيل
الفاروقي ،الممل المعاصرة في الدين الييودئٜٙٛ ،م ،ص.ٖٙ

( )ٜٗينظر :حسن ظاظا ،الفكر الديني اإلسرائيمي ،صٖٗٔ .وينظر :إسماعيل الفاروقي ،الممل المعاصرة في الدين الييودي،
ص .ٖٙوينظر :عرفان عبد الحميد ،الييودية عرض تاريخي ،عمان ،دار عمارٔٗٔٚ ،ىـٜٜٔٚ-م( ،طٔ) ،ص.ٜٔٗ

(ٓ٘) عباس ارحيمة ،الدراسات الستشراقية لمقرآن الكريم من جيود الدراسات الستشراقية لمنص القرآني (مدرسة نولدكو) ،ممتقى
أىل التفسير . https://vb.tafsir.net/تاريخ االطالعٕٓٔٚ/٘/ٕٚ :م .ينظر :ليوتاكسل ،التورات كتاب مقدس أم جمع
من األساطير ،صٕٖ٘ في نقده ألسفار من التوراة بقولو في خاتمة كتابو" :ىذه ىي ثمرة عمل استمر قرونا لقن الناس
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(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالليا ضرورة الخضوع المطمق "لكممة اهلل" وتمك ىي قوة اإليمان الساذج التي يقبميا كثيرون ،ويقبمون معيا أكثر تعاليم

الشخصيات الدينية خرافية واثارة لمسخرية .ويقول ص  ٜمن خالل نقده لسفر التكوين وما بو من ضالالت وجياالت" :أما

كاتب سطور التوراة فقد كان فريسة الجيل التام بشؤون الفمك ،والحقيقة أنا ال أعرف ما الذي حدا "بالروح القدس" ألن يمقن موسى
مثل ىذه الخرافات عن الشمس والنور؟ ."...

(ٔ٘) "اخت ص في البحث عن تاريخ الكتاب المقدس من حيث مؤلف أسفاره ،متى كتب؟ لماذا كتب؟" محمد خميفة حسن ،دراسة
القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء عمم نقد "الكتاب المقدس" ،ص.ٛ

(ٕ٘) ويختص بدراسة ما يخص نص الكتاب ،وال يعد خاصا بالكتاب المقدس ،بل يقوم عمى دراسة أي مخطوط أو أي عمل أدبي
ضاع أصمو بيدف إعادة تكوين النص األصمي لمكتاب .موقع  alta3b.wordpress.comنقال عن مقال ألبي المنتصر

التاعب :ما ىو تعريف النقد النصي.،تاريخ االطالع ٕٕٓٓٔٚ/٘/م.

(ٖ٘) "والحقيقة أنو ليس كل المستشرقين الميتمين بالدراسات القرآنية قد طبقوا اتجاىات نقد الكتاب المقدس عمى القرآن الكريم؛

وذلك لصعوبة ىذه االتجاىات النقدية المتخصصة ،وحاجة المتخصص فييا إلى التأىل في عدد من العموم ،مثل معرفة

المغات واآلداب السامية ،ومعرفة العموم اإلنسانية واالجتماعية ومناىجيا ،ومعرفة اتجاىات نقد الكتاب المقدس .محمد حسن
خميفة ،دراسة القرآن الكريم في ضوء عمم نقد الكتاب المقدس ،ص.ٙ

(ٗ٘) ينظر :عبد اهلل بن أبي داوود سميمان (ت ٖٔٙىـ) ،المصاحف ،تحقيق :آرثر جفري ،مصر ،المطبعة الرحمانيةٖٔ٘٘ ،ىـ-
ٜٖٔٙم( ،طٔ) ،المقدمة صٕ وما يمييا .يقول مصطفى بن حسين آل عوض ،في كتابو الكتاب المفقود حقائق موثقة

حول الكتاب المقدس ،مصر ،دار اإلمام البربيارئٖٗ٘ ،ىـٕٓٔٗ-م( ،طٔ) ،صٕٓ" :لقد ضاع من الكتاب المقدس
أكثر من عشرين سفرا ،وضاع من األسفار الموجودة كثير من الجمل والكممات والفقرات الكاممة ،حتى أضافيا بعضيم من

عنده ليكمل السفر وىذا باعتراف عمماء النصرانية!".

(٘٘) ينظر :زالمان شازار ،تاريخ نقد العيد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث ،صٗ .ٜوقد صرح الفيمسوف الييودي

(سبينوزا) بيذه الحقيقة فقال" :من المالحظات السابقة يبدو واضحا وضوح النيار أن موسى لم يكتب األسفار الخمسة ،بل

كتبيا شخص عاش بعد موسى بقرون عديدة ...ولما كانت توجد نصوص كثيرة في األسفار الخمسة ال يمكن أن يكون
موسى كاتبيا ،فإن أحدا ال يستطيع أن يؤكد عن حق أن موسى ىو مؤلف األسفار الخمسة ،بل عمى العكس يكذب العقل

ىذه النسبة" إسبينوزا ،رسالة في الًلىوت والسياسة ،ترجمة :حسن حنفي ،بيروت ،دار التنوير لمنشرٕٓٓ٘ ،م( ،طٔ)،
صٖ .ٕٙقال السموأل المغربي في كتابو ،بذل المجيود في إفحام الييود ،تعميق :عبد الوىاب طويمة ،دمشق ،دار القمم،

ٓٔٗٔه–ٜٜٔٛم( ،طٔ) ،صٖٗٔ" :فمما رأى (عزرا) أن القوم قد أحرق ىيكميم ،وزالت دولتيم ،وتفرق جمعيم ،ورفع
كتابيم ،جمع من محفوظاتو ومن الفصول التي يحفظيا الكينة ما لفق منو ىذه التوراة التي في أيدييم؛ ولذلك بالغوا في

تعظيم (عزرا) ىذا غاية المبالغة ،وزعموا أن النور إلى اآلن يظير عمى قبره الذي عند البطائح بالعراق؛ ألنو عمل ليم كتابا

يحفظ ليم دينيم .فيذه التوراة التي في أيدييم عمى الحقيقة كتاب عز ار ،وليست كتاب اهلل" .

( )٘ٙينظر :فضل حسن عباس (ت ٕٔٔٓم) ،قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية ،عمان ،دار البشير ،ص ٕٔٙوما بعدىا.
( )٘ٚينظر :ابن أبي داود (ت ٖٔٙه) ،المصاحف ،باب المصاحف العثمانية ،اختالف ألحان العرب في المصاحف ،صٕٖ.
( )٘ٛحافا الزاروس يافيو ،اإلسًلم ونقد العيد القديم في العصر الوسيط ،ترجمة :محمد طو عبد الحميد ،مصر ،جامعة القاىرة،
مركز الدراسات الشرقية ،العدد ٕٜٔٗ ،ٖٙىـٕٓٓٛ-م(،طٔ) ،ص .ٖٛوينظر :جولد تسيير ،مذاىب التفسير اإلسًلمي ،ترجمة:
عبد الحميم النجار ،مصر ،مطبعة السنة المحمديةٖٔٚٗ ،هٜٔ٘٘-م ،صٖ.ٕٜ
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( )ٜ٘أبو كريفا :كممة يونانية معناىا مخفي أو مخبأ أو سري ،كتبت ىذه األسفار في أزمنة مختمفة إال أننا يمكن أن نقول :إن

معظميا كتب ما بين سنة ٕٓٓ قبل الميالد .وقد كان ىناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان في ذلك الحين ،النوع

األول :يشمل طقوس عامة يمكن لجميع طبقات البشر معرفتيا وممارستيا ،أما النوع الثاني :فقد كان يشمل حقائق عميقة
غامضة ال يمكن أن يفيميا إال الخاصة ،لذا بقية (أبوكريفا) مخفية عن العامة ،وقد أطمقت في العصور المسيحية األولى

عمى بعض الكتب غير القانونية في العيدين .نخبة من األساتذة والالىوتيين ،قاموس الكتاب المقدس ،ص٘ٔ" .ويسمييا

بعض الباحثين من الييود الكتابات الخارجة ،ويعنون بذلك أنيا نصوص مروية عمى أنيا مقدسة ،ولكنيا لم تقبل عندما تقرر
تسجيل أسفار العيد القديم في وضعيا المعروف اآلن" .حسن ظاظا ،الفكر الديني اإلسرائيمي أطواره ومذاىبو ،صٕ.ٚ

(ٓ )ٙلقد أجمعت الفرق اإلسالمية من السنة والشيعة عمى ثبوت النص القرآني وصحتو ،من غير ادعاء تحريف أو تبديل ،كما
ادعى المستشرقون اتباعاً لمروايات الباطمة التي ال تصح ،يقول الطبرسي في تفسيره" :أما الكالم في زيادة القرآن ونقصانو

فال يميق بالتفسير ،فأما الزيادة فيو فمجمع عمى بطالنو ،وأما النقصان منو فقد روى جماعة من أصحابنا ،وقوم من حشوية

العامة أن في القرآن تغيي ار أو نقصانا ،والصحيح من مذىب أصحابنا خالفو ،وىو الذي نصره المرتضى  -قدس اهلل روحو-

واستوفى الكالم فيو غاية االستيفاء ،وذكر في مواضع أن العمم بصحة نقل القرآن كالعمم بالبمدان والحوادث الكبار والوقائع

العظام" .الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٘ٗٛىـ) ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،بيروت ،دار العمومٕٔٗٙ ،هٕٓٓ٘-م،
(طٔ)،جٔ ،صٗٔ.

(ٔ )ٙلالستزادة ينظر :بحث عبد الحكيم فرحات ،إشكالية تأثر القرآن الكريم باألناجيل في الفكر الستشرافي الحديث ،بحث مقدم
لندوة القرآن في الدراسات االستشراقية ،مجمع الممك فيد لطباعة المصحفٕٔٗٚ ،ىـ ،وىو موجود عمى موقع

.Islamhouse.come

(ٕ )ٙيقول (سبينوزا) في رسالتو" :إننا نجيل تماما مؤلفي كثير من األسفار أو نجيل األشخاص الذين كتبوىا أو نشك فييم ...ومن
ناحية أخرى ال ندري في أي مناسبة ،وفي أي زمان كتبت ىذه األسفار التي نجيل مؤلفييا الحقيقيين ،وال نعمم في أيدي من

وقعت ،وممن جاءت المخطوطات األصمية التي وجد ليا عدد من النسخ المتباينة ...إننا عندما نق أر كتابا يتضمن أمو ار ال يمكن

تصديقيا وال يمكن إدراكيا ،أو عندما نق أر كتابا بألفاظ غاية في الغموض ،فمن العبث أن نبحث عن معناه دون أن نعرف مؤلفو
وزمن الكتابة ومناسبتيا ...وىناك صعوبة أخيرة نجدىا في تفسير الكتاب المقدس وفقا ليذا المنيج ،وىي أننا ال نممك ىذه

األسفار في لغتيا األصمية ،أي في لغة كاتبيا ...وال أتردد في القول إننا ال نعرف معاني نصوص كثيرة من الكتاب".

(ٖ )ٙمجمع يمنية  :أو مجمع جامنيا بفمسطين فمم تكن أسفار العيد القديم مجموعة وال متداولة وال معروفة قبل إال بعد عام ٜٓ
لمميالد ،بعد ىذا المجمع أي بعد عشرات القرون من موت موسى  ،ومع ىذا بقيت طوائف الييود مختمفة بعد ىذا المجمع
حول كتابيا المقدس وأسفاره .ينظر.مصطفى آل عوض ،الكتاب المفقود حقائق موثقة حول الكتاب المقدس ،صٗٔ.
يوسف الكالم ،القراءات الحداثية لمقرآن الكريم ومناىج نقد الكتاب المقدس ،ص.ٗٙ

ِ
(ٗ )ٙمجمع نيقية :جمع الممك قسطنطين البطاركة واألساقفة في مدينة نيقية عام ٕٖ٘م ،بمغ عددىم أَْلفَ ِ
ُسقُفِّا،
ان َوثَ َمانَيةٌ َوأ َْرَب ُع َ
ون أ ْ
ك مقَ َ ِ
ِ
انَ ،فمَ َّما س ِمع قُس َ ِ
فَ َك ُانوا ُم ْختَمِ ِفي اآلراءُ ،م ْختَمِ ِفي ْاأل َْدَي ِ
َخمَى لَيُ ْم َد ًاراَ ،وتَقَ َّد َم لَيُ ْم
ب ِم ْن َذلِ َ
كَ ،وأ ْ
االت ِي ْم َع ِج َ
ط ْنط ُ
َ َ ْ
ين ا ْل َمم ُ َ
ِ ٍ
ق فَيتْبعو ،فَاتَّفَ َ ِ
ِ
ِ
اإل ْكرِام والض ِ
ُسقُفِّا َعمَى
َم َرُى ْم أ ْ
يما َب ْيَنيُ ْم لُي ْنظَ َر َم ْن َم َعوُ ا ْل َح ُّ َ َ َ ُ
بِ ِْ َ َ َ
ق م ْنيُ ْم ثَ َالثُم َائة َوثَ َالثَةُ َع َش َر أ ْ
َن َيتََناظَ ُروا ف َ
ِّيافَةَ ،وأ َ
َّ
طتُ ُكم ا ْليوم عمَى ا ْلمممَ َك ِة ،فَاصَنعوا ما ب َدا لَ ُكم ،وما ي ْنب ِغي لَ ُكم أَن تَصَنعواِ ،م َّما ِف ِ
اح ٍد و أر ٍ ِ ٍ
ِد ٍ ِ
يو
ْ ََ ََ
ْ ُ َ َ
ْي َواحدَ .وقَا َل لَيُ ْم :قَ ْد َسم ْ ُ َ ْ َ َ
ْ ْ ْ ُ
َْ
ين َو َ َ
ِ
النصرانِي ِ
ين وص َالح ْاأل َُّم ِة ،فَبارُكوا عمَى ا ْلممِ ِك وَقمَّ ُدوه س ْيفَو ،وقَالُوا لَو :أَ ْ ِ
ِقو ُام ِّ
َّة َوَذ َّ
ين
ب َع ْنوَُ ،وَو َ
ُ
َ
الد ِ َ َ ُ
ض ُعوا لَوُ أ َْرَبع َ
ظ ِي ْر د َ
ين َّ ْ َ
ََ
َ َ ُ َ ُ َ
َ
يو ْاألَس ِاقفَةُ وما يصمُح لِ ْمممِ ِ
الشرائِع ،وِفييا ما يصمُح أَن يعم َل ِف ِ
ِ
ِ
َّ
َن َي ْع َم َل ِفييَا .محمد بن أبي بكر بن قيم
أ
ك
و
ن
ُّن
الس
ا
يي
ف
ا
اب
ت
ْ
َ
كَ ً َ
ََ َ ْ ُ َ
َُ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ََْ
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(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجوزية (ت ٔ٘ٚه) ،ىداية الحيارى في أجوبة الييود والنصارى ،تحقيق :محمد الحاج ،جدة – السعودية ،دار القمم – الدار
الشاميةٔٗٔٙ ،هٜٜٔٙ-م( ،طٔ)،جٕ ،صٕٗ٘.

(٘ )ٙعقد مجمع ترنت أربع دورات ما بين (٘ٗ٘ٔم–ٔ٘ٗٙم) كان انعقاده ردت فعل ضد الحركة البروتستانية التي أنكرت بعض

الكتب الواردة في التوراة الالتينية المعتمدة لدى الكنيسة ،ولم تعترف بغير الكتب الييودية لمعيد القديم ،وقررت األكثرية أن يقبل

المجمع بكل بساطة بالكتب التي عددىا مجمع ( .)Florenceيوسف الكالم ،تاريخ وعقائد الكتاب المقدس ،ص.ٔٓٚ

( )ٙٙينظر :يوسف الكالم ،القراءات الحداثية لمقرآن الكريم ومناىج نقد الكتاب المقدس ،ص.ٗٙ

( )ٙٚوالفرضية التي انطمق (استروك) منيا بشأن مصادر موسى ىي :ال يمكن لموسى أن يروي لنا أحداثا وقعت قبل والدتو بحوالي

ٖٖٕٗ سنة ،إال إذا أوحاىا اهلل إليو ،أو إذا اعتمد في روايتيا عمى مصادر قديمة ،فاستبعد فرضية الوحي؛ ألن موسى يتحدث
في سفر التكوين كمؤرخ .يوسف الكالم ،القراءات الحداثية لمقرآن الكريم ومناىج نقد الكتاب المقدس ،صٖٕ.

( )ٙٛالقراءات :ىي عمم بكيفية أداء كممات القرآن واختالفيا بعزو الناقمة .محمد بن محمد بن الجزري (ت ٖٖٛىـ) ،منجد المقرئين
ومرشد الطالبين ،دار الكتب العمميةٕٔٗٓ ،ه–ٜٜٜٔم( ،طٔ)،جٔ ،ص.ٜ

( )ٜٙيقول المستشرق الييودي المجري (جولدزيير) في كتابو مذاىب التفسير اإلسًلمي ،صٗ" :فال يوجد كتاب تشريعي،

اعترفت بو طائفة دينية اعترافاً عقدياً عمى أنو نص منزل أو موحى بو ،يقدم نصو في أقدم عصور تداولو مثل ىذه الصورة
من االضطراب وعدم الثبات ،كما نجد في نص القرآن"  .ثم ينظر رد الشيخ عبد الفتاح القاضي (ت ٖٓٗٔه) عميو في

كتابو :القراءات في نظر المستشرقين والممحدين ،دار مصر لمطباعة ،صٔٔ.
(ٓ )ٚينظر :كيف رد ابن تيمية -رحمو اهلل( -ت ٕٚٛه) عمى شبية النصارى ىذه في كتابو :الجواب الصحيح لمن بدل دين
المسيح ،تحقيق :عمي بن حسن وآخرون ،السعودية ،دار العاصمة ،جٔ ،ص.ٖٜٚ

(ٔ )ٚينظر :فضل عباس ،قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية ،صٕٕٓ.
(ٕ )ٚينظر :عمر إبراىيم رضوان ،آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره دراسة ونقد ،الرياض ،دار طيبةٖٔٗٔ ،ه–
ٕٜٜٔم( ،طٔ) ،جٔ ،ص ،ٕٖٜفي حديثو عن شبيات المستشرقين حول مصادر القرآن الكريم ،حيث يقول" :قمما كتب
مستشرق عن اإلسالم ولم يذكر لإلسالم مصد ار بشريا...فزعموا أن القرآن صورة تممودية وصمت إلى محمد  بطريقة ما،

 ...وزعم بعضيم أن اإلسالم كان وليد بيئة الوثنية ،وبعضيم زعم أن الحنفاء كانوا أصحاب الفضل عميو ،وبعضيم زعم أن
اإلسالم كان خميطا من ديانات شتى كالمجوسية واليندية القديمة وغيرىا".

(ٖ )ٚمحمد بن عبد اهلل دراز (ت ٖٔٚٚه) ،النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم ،دار القمم لمنشر والتوزيعٕٔٗٙ ،ه–
ٕ٘ٓٓم ،صٓ.ٜ

(ٗ )ٚينظر :مجموعة من المستشرقين ،موجز دائرة المعارف اإلسًلمية ،مركز الشارقة لإلبداع الفكرئٗٔٛ ،ه–ٜٜٔٛم( ،طٔ)،
جٗ ،صٖٕٓٔ.

نبيا يبعث قد أظ ّل زمانو،
الصمت الثّقفي :كان أمية قد ق أر الكتب ،ورغب عن عبادة األوثان ،وكان يخبر بأن ّ
(٘ )ٚأمية بن أبي ّ
وقصتو ،كفر حسدا لو .ولما أنشد رسول اهلل  شعره ،قال :آمن لسانو وكفر قمبو .عبد اهلل ابن
فمما سمع بخروج النبي 
ّ

مسمم بن قتيبة (ت ٕٚٙه) ،المعارف ،تحقيق :ثروت عكاشة ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتابٜٜٕٔ ،م( ،طٕ)،

جٔ ،صٓ.ٙ

( )ٚٙينظر تفصيل ىذه الشبية والرد عمييا :عمر رضوان ،آراء المستشرقين حول القرآن الكريم ،جٔ ،صٕ٘٘ .وينظر :منيج النقد
األدبي في التوراة وتأثرىا بمظاىر األدب العبري القديم ،أحمد ىويدي ،نقد التـــوراة في الفكر الييودي والمسيحي واإلسًلمي،
ٗ ٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللْ األردىَْ يف الدراسات اإلسالمَْ ،مج ( ،)11ع ( 1110 ،)1ه2018/و

22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol14/iss4/4

-Hawari: (????? ?????? ?????? ??????) ????? ?? ???????? ??????????? ?????? ?????? The (Science of Biblical Criticism) and its Effect on the Oriental Studie
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ص .ٕٜٜ

( )ٚٚيقول القس شورر" :إن اليدف من القول بالوحي الكامل لمكتاب المقدس والمفيوم الرامي إلى أن يكون اهلل ىو مؤلفو ،ىو زعم
باطل ويتعارض مع المبادئ األساسية لعقل اإلنسان السميم ،األمر الذي تؤكده لنا االختالفات البينة لمنصوص ،لذلك ال
يمكن أن يتبنى ىذا الرأي إال إنجيميون جاىمون ،أو من كانت ثقافتو ضحمة ،وما يزيد دىشتنا ىو أن الكنيسة الكاثولوكية ما

زالت تنادي أن اهلل ىو مؤلف الكتاب المقدس "،of-bible.htm -.com/Truth www.ebnmaryam .جاء في مقال
بعنوان :حقيقة الكتاب المقدس ،تولى رئاسة التحرير جان شورر راعي كاتدرائية بجنيف .تاريخ االطالعٕٓٔٚ/٘/ٕٜ :م.

( )ٚٛزالمان شازار ،تاريخ نقد العيد القديم ،ص.ٜٙ

( )ٜٚموريس بوكاي ،التوراة واإلنجيل والقرآن والعمم ،ص.ٕٛ

(ٓ )ٛتيودور نولدكو (ت ٖٜٓٔم) ،تاريخ القرآن ،تعديل شفالي ،نقمو إلى العربية جورج تامر ،دار نشر جورج المز ،بيروت ،نيويورك،
ٕٗٓٓم( ،طٔ) ،صٖ٘.

(ٔ )ٛكانون سل ،تطور القرآن التاريخي ،ترجمة :مالك مسمماني( ،صٗ).ٖٔٙ ،ٚ ،

(ٕ )ٛوليم موير ،القرآن نظمو وتعاليمو وشيادتو لمكتب المقدسة ،ترجمة :مالك مسمماني ،ص .ٕٚينظر :إثارة ىذه الشبية عند
جولد تسيير في كتابو مذاىب التفسير اإلسًلمي عند حديثو عن الشيعة وطعنيم في جمع عثمان  لمقرآن وادعاءىم أن عمي

رتب القرآن الكريم ترتيبا تاريخيا حسب النزول عمى سبع مجموعات ص .ٕٜٙ

(ٖ )ٛينظر :بحث الشيخ فودي سوريبا كمارا ،دراسة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى المغة الفرنسية التي أعدىا بًلشير ،صٔ.
(ٗ )ٛجوستاف لوبون ،حضارة العرب ،ترجمة :عادل زعيتر ،مؤسسة ىنداوي لمثقافة والعموم ،صٕٔٔ.

(٘ )ٛينظر :أحمد وسام شاكر ،مصاحف صنعاء ،مجمة الدراسات الدينية اإللكترونية ،العدد األول ،صفر ٖٔٗٙه -ديسمبر
ٕٗٔٓم ،صٕٔ.ٖٔ-

( )ٛٙبحث العمماء المسممون قديما ىذه المسألة وبينوا الخالف الواقع فييا والذي ال يقدح في الدين ،وال يثمر إال اليقين ،مع أن
اإلجماع وا قع عمى الترتيب الحالي لممصحف ،ينظر تحقيق :ىذه المسألة عند :محمد بن عبد اهلل بن بيادر الزركشي (ت

ٜٗٚه) ،البرىان في عموم القرآن ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم ،بيروت ،لبنان ،دار إحياء الكتب العربيةٖٔٚٙ ،ىـ-

ٜٔ٘ٚم( ،طٔ)،جٔ ،صٓ .ٕٙأحمد بن إبراىيم بن الزبير الغرناطي (ت ٚٓٛه) ،البرىان في تناسب سور القرآن،
تحقيق :محمد شعباني ،المغرب ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالميةٔٗٔٓ ،ه–ٓ ٜٜٔم ،جٔ ،صٕ.ٔٛ

( )ٛٚينظر :محمد عزت دروزة (ت ٗٓٗٔه) ،التفسير الحديث ،القاىرة ،دار إحياء الكتب العربيةٖٖٔٛ ،ه ،المقدمة ،جٔ ،ص.ٜ
( )ٛٛمحمد خميفة حسن ،دراسة القرآن الكريم عند المستشرقين في ضوء عمم نقد الكتاب المقدس ،ص.ٛ
( )ٜٛينظر :حافا الزاروس ،اإلسًلم ونقد العيد القديم في العصر الوسيط ،ص.ٗٛ
(ٓ )ٜلالستزادة ارجع إلى بحث الدكتور محمد عامر عبد الحميد مظاىري ،منيج اإلسقاط في الدراسات القرآنية عند المستشرقين
دراسة تحميمية منيجية ،عمى موقع.www.alhiwartoday.net :

(ٔ )ٜشوقي أبو خميل ،اإلسقاط في مناىج المستشرقين والمبشرين ،لبنان ،بيروت ،دار الفكرٜٔٗٔ ،ه–ٜٜٔٛم( ،طٔ) ،ص٘ٔ.

(ٕ )ٜالستغراب" :مأخوذة من كممة غرب ،وكممة غرب تعني أصال مغرب الشمس ،وبناء عمى ىذا يكون االستغراب ىو عمم
الغرب ،ومن ىنا يمكن تحديد كممة المستغرب :وىو من تبحر من أىل الشرق في إحدى لغات الغرب وآدابيا وحضارتيا".

أحمد سمايموفيتش ،فمسفة الستشراق وأثرىا في األدب العربي المعاصر ،القاىرة ،دار الفكر العربئٗٔٛ ،ه–ٜٜٔٛم،

ص.ٖٚ
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(عله ىكد الكتاب املكدس) ًأثري يف الدراسات االستشراقَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٖ )ٜينظر :مقدمة محمد أركون لكتابو القرآن من التفسير الموروث إلى نقد الخطاب الديني ،ترجمة :ىاشم صالح ،لبنان،
بيروت ،دار الطميعة ،ص٘ .وينظر أيضاً :محمد أركون ،الفكر العربي ،ترجمة :عادل العوا ،بيروت ،باريس ،منشورات

عويداتٜٔٛ٘ ،م( ،طٖ) ،ص ، ٕٚفي حديثو عن الحادث القرآني والتاريخ االنتقادي لمحادث القرآني .ينظر :عبد الرحمن

حبنكة الميداني ،أجنحة المكر الثًلثة ،دمشق ،دار القممٕٔٗٓ،هٕٓٓٓ-م( ،ط ،)ٛجٔ ،ص ،ٖٜٙيقول متحدثا عن
جيود عميد األدب العربي في مياجمة المغة العربية لغة القرآن " :ثم دعا "طو حسين" إلى شيء أسماه "تطوير المغة" بتبديل

الخط العربي أو إصالحو وتيذيب قواعد النحو والصرف ،وال يخفى ما في ذلك من مكر يقوم عمى أسموب التدرج في التحويل،
لتحقيق :اليدف الذي دعا إليو المستشرقون".

(ٗ )ٜموريس بوكاي ،التوراة واإلنجيل والقرآن والعمم ،ص.ٔٛ

(٘ )ٜجاء في مقال بعنوان :حقيقة الكتاب المقدس ،تولى رئاسة التحرير جان شورر راعي كاتدرائية بجنيف ،نقالً عن الموقع
اإللكتروني.of-bible.htm -.com/Truth www.ebnmaryam .:
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